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أحاديث الخطبة والزواج في مرويات أمهات المؤمنين ((رضي هللا عنهن))
دراسة بالغية-أ.د .محمد سعيد حسين مرعي الجبوري

سجى حكمت حسن الدوري*

تاريخ القبول2022/04/17 :

تاريخ االستالم2022/02/25 :

المستخلص
يُعنى البحث بتحليل نصوص مختارة من األحاديث األسرية في مرويات أمهات المؤمنين (رضي هللا عنهن)
بالخطبة والزواج تحليالً بالغيا ً مبنيا ً على قواعد البالغة العربية التي وضعها علماء البالغة  -رحمهم
تتعلق ِ
سر إيثار تعبير على
هللا -واالستعانة بأدواتها في الكشف عن الخصائص الجمالية لهذه المرويات ،وبيان ّ
آخر ،وصيغة على صيغة  ،وتجلية روعة الصور البيانية والبديعية ،مع تلمس الخصائص المميزة لكل نوع
منها ،وبيان دورها في توجيه المعنى بغية التأثير واإلقناع في المتلقي ،لكون أحاديث الرسول  هي
نصوص هادفة ترمي إلى بناء األسرة المسلمة و بيان األسس الصحيحة التي تبنى عليها العالقات األسرية
وفقا لتعاليم اإلسالم الصحيحة ،وتوجيه المسلمين إلى االلتزام بها.

الخطبة.
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Abstract
The present research tackles the analysis of selected texts from family
sayings in the narratives of the mothers of the believers (may Allah please
them). It is concerned with a rhetoric analysis based on the rules of Arabic
rhetoric developed by rhetoric scholars (may Allah have mercy on them). The
analysis is conduted by the use and assistance of rhetoric tools to reveal the
aesthetic characteristics of these narratives, the explanation of preferring an
expression on another, the priority of the use of one structure upon another.
Moreover, the analysis manifests the splender of the adorable images and
realising the distinctive characteristics of each saying and explaining its role
in directing the meaning so as to affect on the recipient and persuade him.
This is because the hadiths (speeches) of our Messenger (Pease be upon him)
are purposeful texts aimed at building the Muslim family. The texts also
clarify the correct foundation on which the family relations are built in
accordance with the correct teaching of Islam conduted in dircting Muslims
to abide by them.

Keywords: Narratives, mothers of the believe, rhetorical study, sayings of
engagement.
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.1المقدمة
يعدّ الحديث النبوي الشررريف مصرردر التشررريع الثاني بعد القرآن الكريم ،ولروة البيان البشررري مبنى
ومعنى ،مضرررمونا ً وًررركالً ،فكرة ً وأسرررلوباً ،وال يرتالع فوقه إالا القرآن الكريم بالغة وفصررراحة وروعة،
وفصررراحته  أمر ال يشررري فيه عاقل ،فهي توفيق وإلهام من هللا  ،حيث جعل رسررروله على فطرة لغوية
سرليمة ،يصررا اللغة ويديرها على أوضراعها المختلالة ،ويشرتق منها األسراليب والمالردات بما يتالءم مع
الخطاب النبوي ويحقق التواصرل والتأثير بأسرلوب غاية في الجمال والروعة ،ومما ال ًري فيه أن زوجات
ّ
ّ
ومالحلتهن لكل
لقربهن منه
النبي  قد تبوأن مكان الصرررردارة في رواية الحديث النبوي الشررررريف عنه،
ّ
مروياتهن في مختلف نواحي الحياة الدينية واالجتماعية ،وفيما
سررركناته وحركاته وأقواله وأفعاله ،فجاءت
ُّ
يخص العبرادات والعالقرات األسررررريرة ونحوهرا .وكلهرا مرويرات ثر ّيرة برألوان الصررررور البيرانيرة والبرديعيرة
ُّ
يخص األسرررررة منها لبيان مواطن األغراة البالغية فيها وأثرها في توجيه
واألسررررلوبية ،فعمدنا إلى ما
ُّ
الخطبرة والزواج في مرويرات أمهرات
المعنى ،وجراء هرذا البحرث مشررررتمالً على مخترارات من أحراديرث ِ
المؤمنين -رضري هللا عنهن  -والتي تشركل اللبنة األولى في بناء األسررة ،فعملنا على قراءة هذه النصروص
الخطبة والزواج قسرمناه
ثم تسرلي الضروء على أهم األغراة البالغية فيها ،ومن أجل االحاطة بموضروع ِ
إلى المحاور اآلتية-:
 .1.1حسن االختيار -:
أعطى الدين اإلسرالمي األولوية القصرول لمسرألة اختيار الشرريي الصرالح ،ألنّها الخطوة األولى لبناءٍ
وخص اختيار الزوجة الصرالحة بأحاديث عدّة ،ألنّها سرتكون األم الحاضرنة و ِلما لها من تأثير كبير
رصرين،
ا
على اسررتقرار األسرررة وسررعادتها ،فضررالً عن تحديد معايير الختيار الزوج الصررالح وإلزام أولياء األمور
بالنلر والتأني عند اختيار أزوج بناتهم ،ومما روت السيدة عائشة  قال رسول هللا -:
((تَ َخي ُاروا ِلنُ َ
ط ِال ُك ْم َوا ْن ِك ُحوا األ َ ْكالَا َء َوأَ ْن ِك ُحوا إِلَ ْي ِه ْم))[.]1
وأول ما يقابلنا من الالنون البالغية افتتاحه باألسرررلوب اإلنشرررائي الطلبي[ ]2في قوله ( تَ َخي ُاروا) فقد
جاء به على صريغة األمر الصرادر من األعلى إلى األدنى وأراد به معنى النصرح واإلرًراد ،حيث نجد إن
النبي  في معرة حث المسرررلمين على الزواج يرًررردهم إلى تكلف طلب خير المناكح وأزكاها وأبعدها
عن الخبرث والالجور وهذا من دقائق التعبير في اسررررتعمراله للاللرة (تَ َخي ُاروا) بدالً من (اختراروا) للرداللة على
بذل الجهد والتأني في اختيار الزوجة الصررررالحة ،واسررررتخارة هللا  واسررررتشررررارة أهل الخبرة والمعرفة.
والمالعول بره محرذوا للعلم بره واإليجراز ،وتقرديره :من النسرررراء ،حيرث إن االختيرار يتعردل إلى أحرد مالعوليره
بواسطة من ثم يحذا ويوصل الالعل كقوله تعالى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [ ،]3أي من قومه[.]4
ونجد المجاز المرسررررل[ ]5في قوله ِ ( لنُ َ
ط ِال ُك ْم) ،وعالقته اعتبار ما كان ،والمراد بالنطف هنا األبناء
ألن المؤمن مؤتمن على نسرررربه ،وللي أن يضررررع ولده في الحالل ويجب أن يسررررعى الختيار لات الدين
والصرال والنسرب الشرريف ل ال تكون المرأة لات سرمعة أو طباع سي ة ،أو تنحدر من أصل دنيء ،فهن هذه
الرليلة تتعدل إلى أوالدها ،وسرينشر ون على أخالقها وطباعها ،والالم في قوله ( ِلنُ َ
ط ِال ُك ْم) أفادت معنى (من
أجل) أي :من أجل أبنائكم ،لضرمان صرال حالهم ،ونقاء سررائرهم ،وهذا مبتغى أًرراا العرب ووصرية
اآلبراء ألبنرائهم ،ومنره مرا روي عن أكثم بن صرررريالي قولره ألوالده(( :يرا بني ال يحملكم جمرال النسرررراء عن
صراحة النسب ا
فهن المناكح الكريمة مدرجة للشرا))[.]6
وفي قولره َ ( وا ْن ِك ُحوا األ َ ْكالرَا َء َوأَ ْن ِك ُحوا ِإلَ ْي ِه ْم( جنرا نراقص[ ]7بن لاللتي )ا ْن ِك ُحوا-أَ ْن ِك ُحوا( ،والكفء
هو المساوي في النسب والمال والدين[ ،]8وتحتمل هاتان الجملتان ثالث دالالت ،هي-:
ا
إليهن ،من قولنا :تناكحت األًررجار إل
 .1أي تزوجوا المكاف ات لكم من النسرراء ،وانكحوا إليهم ،أي :ميلوا
مال بعضررها على بع [ ،]9وقد اسررتعير ضررمير الذكور ل ناث في قوله ( ِإلَ ْي ِه ْم) ،وبذلي تكون الجملة
الثانية توكيد لمضررمون الجملة األولى ،ولو كان المراد من الجملة الثانية ،وزوجوا بناتكم األكالاء لقال:
ا
وأنكحوهن ،فهو يوصل الهمزة في الموضعين ال يقطعها في الثاني[.]10
 .2أي زوجوا َمن هو مثل لكم في النسررب ،والمكانة ،والمعيشررة ،والدين ،وغيرها .وهذا التخي ُُّر يكون من
ي ِ لزوج ولياتره ،و(أَ ْن ِك ُحوا إِلَ ْي ِه ْم) ،أي :زوجوا من تتولونهم من البنرات واألخوات أيضررررا ً براألكالراء،
الول ّ
وأبقى ضمير المذكرين على أصله[ ،]11وبذلي تكون الجملة الثانية توكيد لمضمون الجملة األولى.
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اخ ُ
 .3أي زوجوا مواليكم من النسررررراء من األكالراء ،و ْ
طبُوا بنرات األ ْكالراء لكم وألوالدكم ،أي :إن الجملرة
الثرانيرة تحمرل معنى جديدا ً مختلالرا ً عن مضررررمون الجملرة األولى ،والترأسرررريس خير من الترأكيد ألن حمل
الكالم على إفادة معنى جديد خير من حمله على اإلعادة[ ،]12فضررالً عن كون الالعل (أَ ْن ِك ُحوا) يتعدل
ِا المالعول به من الجملتين للعلم به واإليجاز.
للثاني بالهمز ،و ُحذ َ
ووصررل[ ]13بين الجمل الثالثة بالواو لتناسرربها انشررائياً ،فضرالً عن وحدة المناسرربة ومجيء الجمل الثالث
ّ
وحث أولياء األمور على حسرن االختيار سرواء ألبنائهم أو
فيما يتعلق بأمر اختيار الشرريي الصرالح للزواج،
بناتهم.
ع ْن َها قَالَ ْ
ي ا
ً ر َج َرة قَ ْد أ ُ ِك َل ِم ْن َها
ّللا أَ َرأَيْتَ لَ ْو نَزَ ْلتَ َوا ِديًا َو ِفي ِه َ
عا ِئ َ
ت قُ ْلتُ َيا َر ُ
س رو َل ا ِ
ّللاُ َ
ش رةَ َر ِ
ع ْن َ
(( َ
ضر َ
َو َو َج ْدتَ َ
ّللا
يركَ قَالَ« :فِي الاتِي لَ ْم ي ُْرت َْع ِم ْن َها» تَ ْعنِي أَ ان َر ُ
سررو َل ا ِ
ًرر َج ًرا لَ ْم يُؤْ ك َْل ِم ْن َها فِي أَيِّ َها ُك ْنتَ ت ُ ْرتِ ُع بَ ِع َ
غي َْرهَا))[.]14
 لَ ْم يَتَزَ اوجْ بِ ْك ًرا َ
ضرر َل زواج األبكار على غيرهن من النسررراء ،ا
ألن فيه من األُلالة التامة ِلما ُجبلت عليه من األُنس
وفيه فَ ا
أقرب إلى أن يعودَها زو ُجها األخالق أو الطباع التي يرتضررريها،
بأو ِل إنسررران تكون في عصرررمته ،وهي
ُ
ا
ً
فيؤثر للي إيجابا على الو ِدّ والتراحم بينهما ،وفيه فخر النسراء على ضررائرهن عند األزواج ،بخالا الثيب
رالزوج األول ،وربمرا ال ترضررررى بع األوصرررراا التي تخرالف مرا ألالَتره في
بب
التي قرد تلر ُّل متعلقرة القلر ِ
ِ
ُ
زوجها الثاني .وهذا من إدالل السرريدة عائشررة بنالسررها،
الالتور بينها وبين
التنافر أو
فيحدث
زوجها األول،
ُ
ُ
ِ
ألنهرا الزوجرة البكر الوحيردة من بين زوجراتره  ،وكرانرت تردلرل نالسررررهرا عنرد النبي  وتلالرت نلره إلى هرذا
األمر بين وقت وآخر.
ّللا) نداء اختارت فيه الحرا الموضرروع لنداء البعيد (يا) وللي للتعليم وإًررارة إلى
قولها ( َيا َر ُ
س رو َل ا ِ
لزوجها رسررول هللا  .ثم تأتي بطلب اسررتخبار منه  بقولها( :أَ َرأَيْتَ )،
علو المنزلة وفخرا ً في مخاطبتها
ِ
ومعنى هذا الالعل منقول من الرؤية البصررية أو القلبية إلى معنى اإلخبار[ ،]15أي :يا رسرول هللا أخبرني.
ًرر َج ًرا لَ ْم يُؤْ ك َْل ِم ْن َها)كذا وقع في رواية هشررام بن عروة عن
ًرر َج َرة قَ ْد أ ُ ِك َل ِم ْن َها َو َو َج ْدتَ َ
وأما قولها( :فِي ِه َ
أبيه ،ولكره ابن حبان بلالظ المالرد -:ووجدت ًررجرة[ ،]16ولكره صرراحب جامع األصررول بلالظ الجمع-:
فيه ًررررجر قد أ ُ ِك َل منها[ ،]17ولهب ابن حجر العسررررقالني في فتح الباري إلى تصررررويب لالظ الجمع (فيه
ًررررجر)[ ،]18وترابعره عليره بردر الردين العيني في عمردة القراري بقولهمرا(( :وكرذا أخرجره أبو نعيم في
ي الشررجرو و لو أراد
يركَ ) أي :في أ ّ
المسررتخرج بلالظ الجمع وهو أصرروب لقوله بعد (فِي أَيِّ َها ُك ْنتَ ت ُ ْرتِ ُع بَ ِع َ
الموضرررعين لقال -:في أيِّهما))[ .]19وفيه تلهر بالغة السررريدة عائشرررة وحسرررن تأنيها في التمثيل ،حيث
ً َج َرة قَ ْد أ ُ ِك َل ِم ْن َها)،
ًبهت[ ]20المرأة الثيب بالشجرة التي أ ُ ِكل منها فهو تشبيه موصوا (الثيب) بصالة ( َ
(ًرر َج ًرة ً لَ ْم يُؤْ ك َْل
وًرربهت الالتاة البكر بالشررجرة التي لم يؤكل منها وهو تشرربيه موصرروا (البكر) بصررالة َ
ِم ْن َها) ،ثم اسرتعير التركيب الدال على المشربه به للمشربه على سربيل االسرتعارة التمثيلية ،فقد ًربهت فضرل
زواج البكر على المرأة الثيب بالوادي المليء بالكأل والعشرب ثم تنوسري التشربيه واسرتعيرت صرالة المشربه
للمشربه به[ .]21وهي إل تذكر الشرجرة تريد أيضرا ً ما حولها من مرعى خصريب وأًرجار مورقة في التشربيه
الثاني ،واألرة قليلة اإلمراع واألًرجار ًربه العارية في التشربيه األول .ثم تنتقل إلى الغرة األسراسري
الرتْ ِع وهو األكرل
يركَ ) قولهرا :ت ُ ْرتِ ُع بضررررم أولره من ا
من التمثيرل وهو االسررررتخبرار(فِي أَيِّ َهرا ُك ْنرتَ ت ُ ْرتِ ُع بَ ِع َ
ب والسرررعة ،ونجد أَناها آثَ َر ْ
ت اسرررتعمال لالظ
والشررررب في َر َ
غ ٍد وتَنَعُّ ٍم[ ،]22وال يكون للي إالا في الخصر ر ِ
عى) لما لهذا اللالظ من خصرررروصررررية داللية ال يؤديها اللالظ األخير ،فهو يشررررير إلى
(ت ُ ْرتِ ُع) على لالظ (ت َْر َ
الخصرب والسرعة والتنعم والرغد وال يشرترط فيه مراقبة الرسرول  لبعيره ،بل يطلقه ليتحرك كيالما يشراء،
ألنه ضرامن أن بعيره لن يبتعد عن هذا المرعى الخصرب ،ولذلي هو مناسرب تمام المناسربة لسرياق الكالم،
عى) مكانه ههنا ألنّه يحمل دالالت بعيدة عن المراد ،فهو يشرررترط مراقبة الراعي
وال يمكن يح ّل لالظ (ت َْر َ
لماًيته وتزجيتها إلى مكان الكأل والماء لقلته[.]23
ويسرروق لها النبي  الجواب كما ترتضرريه  بقوله( :فِي الاتِي لَ ْم ي ُْرت َْع ِم ْن َها) فهي حبيبة حبيب هللا تتمتع
ي
بمكانة خاصرررة في قلبه وكان يلهر للي الحبا وال يخاليه ،فحين سرررأل عمرو بن العاص  النبي (( أَ ُّ
ا
ع َم ُر بْنُ
«عرائِ َ
الر َجرا ِلو فَ َقرا َل« :أَبُوهرَ ا» قُ ْلرتُ  :ث ُ ام َم ْنو َقرا َلُ « :
شررر رةُ» .فَقُ ْلرتُ ِ :م ْن ِ ّ
النرا ِ أَ َحربُّ إِلَيرْ يَ و َقرا َلَ :
ا
ب» فَعَدا ِر َج ًاال))[ ،]24وكان األصررررل أن يكون الجواب :في التي لم يؤكل منها ،ولكنه عدل مبادرا ً
ْال َخطرا ِ
إلى لالظ (ي ُْرت َْع)على سررربيل المشررراكلة[ ،]25وهو خبر الزم الالائدة ألن السررريدة عائشرررة  تعلم مكانتها عند
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رسول هللا  والخبر الذي سمعته من رسول هللا بديهي في اختيار الوادي المليء بالكأل واألًجار المثمرة
(و َو َج ْدتَ ) في سررياق الكالم والتي تدل على طلب مسرربق،
ليطلق بعيره فيه والسرريّما عندما أضررافت كلمة َ
َ
َ
َ
حيث جاء في لسران العرب (( َو َجدَ الضرا الّة يَ ِجدُها وأوجده هللا مطلوبَه أي أفالره به))[ ،]26فكيف ال يختار
الشجرة التي لم يؤكل منها وهو في األص ِل كان يطلبها من بين األًجار.
ي ثيبا ً لات دين و ُخلق ال يُال ََر ُ
ط في مثلها ،ووجد مصررلحة في الزواج منها فهنه ال
وال يعني هذا أنه لو لَ ِق َ
يالعرل ،ونجرد أن النبي  قرد أقر جرابرا ً  لَ ّمرا عردل عن البكر إلى الثيرب لمصررررلحرة وهي أن عنرده أخوات
ا
بأمرهن
صررغيرات لم يشررأ أن يأتي لهن بواحدة مثلهن في السررن ،وإنّما رأل المصررلحة أن يتزوج ثيبا ً تقوم
ا
ا
وتؤدبهن فرأقره النبي على للري[ .]27وال ننسررررى أن زوجرات النبي  كلهن ثيبرات تزوج منهن
وتعلمهن
لحكم ًرعية جليلة ،ومصالح ومقاصد دينية نالعت عموم األمة ،ولكم في رسول هللا أسوة حسنة.
 .2.1المحارم:
ا
إليهن
ُحرمون على النسراء من نسرب أو مصراهرة أو رضراع ،ويح ُّل لهم النلر
وهم األًرخاص الذين ي ا
سررررلَ َمرةَ
ع ْر َوة ُ بْنُ ُّ
ا
والخلوة ا
بهن
ومصررررافحتهن ،وممرا جراء في المحرارم ((عن ُ
الزبَي ِْر :أَ ان زَ ْينر َ
َب بِ ْنرتَ أَبِي َ
سرر ْاليَانَ أَ ْخبَ َرتْ َها أَنا َها قَالَ ْ
سرر ْاليَانَ  ،فَقَا َل:
ّللا ،ا ْنكِحْ أ ُ ْختِي بِ ْنتَ أَبِي ُ
أَ ْخبَ َرتْهُ :أَ ان أ ُ ام َحبِيبَةَ بِ ْنتَ أَبِي ُ
ت :يَا َر ُ
سررو َل ا ِ
ي « : إِ ان لَ ِل ِي
«أَ َو ت ُ ِحبِّينَ لَ ِل ِي» فَقُ ْلتُ  :نَعَ ْم ،لَ ْستُ لَيَ بِ ُم ْخ ِليَ ٍةَ ،وأَ َحبُّ َم ْن ً َ
َار َكنِي فِي َخي ٍْر أ ُ ْختِي ،فَقَا َل النابِ ُّ
َال يَ ِح ُّل ِلي» قُ ْلتُ  :فَهِناا نُ َحد ُ
سرلَ َمةَو» قُ ْلتُ  :نَعَ ْم ،فَقَا َل« :لَ ْو
سرلَ َمةَ قَا َل« :بِ ْنتَ أ ُ ِ ّم َ
اث أَنايَ ت ُ ِريدُ أَ ْن تَ ْن ِك َح بِ ْنتَ أَبِي َ
أَنا َها لَ ْم تَ ُك ْن َربِيبَتِي فِي َحجْ ِري َما َحلا ْ
سرلَ َمةَ ث ُ َو ْيبَةُ ،فَ َال
ت ِلي ،إِنا َها َال ْبنَةُ أَ ِخي ِم ْن ا
ع ِة ،أَ ْر َ
ضرا َ
الر َ
ضرعَتْنِي َوأَبَا َ
ي بَنَاتِ ُك ان َو َال أَخ ََواتِ ُك ان»))[.]28
تَ ْع ِرضْنَ َ
علَ ا
هذا الحديث هو محاورة جرت بين السريدة رملة بنت أبي سراليان  وزوجها رسول هللا  ترجو منه أن
ع ّزة كما في رواية مسرلم[ ،]29وقيل َح ْمنَة[ ،]30وجاء طلبها هذا بنا ًء على
يتزوج أختها ،وقيل :إن اسرمها َ
ًررائعة تتحدث عن رغبته بالزواج من بنت أبي سررلمة واسررمها د اُرة ،وفَنا َد رسررول هللا  تلي الشررائعة وبين
ُحرمة للي عليه.
ُ
علو
تبدأ السرريدة رملة  الحوار بنداء تن َّزل فيه القريب منزلة البعيد بقولها( :يَا َر ُ
سررو َل ا ِ
ّللا)إًررارة إلى ّ ِ
مرتبته  وعليم قدره ورفيع ًررأنه وتأدبا ً في مخاطبته .و ترجو منه أن يتزوج أُختها بواسررطة فعل األمر
س ْال َيانَ ) ،وأفاد قولها (بنت أبي ساليان) إيضا بعد إبهام[ ،]31فهي لم تقصد
بقولها ( :ا ْنكِحْ أ ُ ْختِي ِب ْنتَ أَ ِبي ُ
إحدل أخواتها في الدين أو الرضرراعة ،وإنّما قصرردت أختها بنت أبيها صررخر بن حرب  ،فتعجب رسررول
بضرة لهاِ ،لما عند النساء من الغيرة الشديدة في للي ،ولذا قال لها:
هللا  من قولها وكيف سرمحت أن يأتي
ا
(أَ َو ت ُ ِح ِبّينَ لَ ِل ِي) وهو استالهام تصديقي خرج إلى معنى التعجب ،فأجابته  برر(نَ َع ْم ،لَ ْستُ لَيَ ِب ُم ْخ ِل َي ٍةَ ،وأَ َحبُّ
نالسررررهرا بزواجره من أُختهرا ،فجراءت بخبر
َم ْن َ
ار َكنِي فِي َخي ٍْر أ ُ ْختِي) بيانرت لره الرذي من أجلره طرابرت ُ
ًرررر َ
ثان وهو
ابتدائي[ ]32مالاده أنها ليسرت زوجته الوحيدة بل تشراركه فيه عدّة نسراء ،واسرتأنالت بخبر ابتدائي ٍ
ار َكنِي فِي َخي ٍْر أ ُ ْختِي) ،وجراء التنكير (فِي َخي ٍْر) ليحتمرل داللرة التعميم ،أي :أختي أحرب من
( َوأَ َحربُّ َم ْن َ
ًرررر َ
ًرررراركني في أي خير كران ،أو جراءت بصرررريغرة النكرة للتعليم ،حيرث ّ
إن إن المراد بره صررررحبرة النبي 
المتضرمنة سرعادة الدارين ،فهي كانت حليّة بزواجها من رسرول هللا  ،وأرادت أن تشراركها أختها في هذا
الخير العليم ،وكان ردُّ رسرررول هللا  عليها بقولهِ ( :إ ان لَ ِل ِي َال يَ ِح ُّل ِلي)؛ ألن فيه الجمع بين األختين وهو
محرم بنص القرآن ،وهو خبر جراء مؤكردا ً بمؤكرد واحرد ،وياليرد أنهرا  كرانرت عرالمرة بحرمرة الجمع بين
ّ
ُ
ّ
األختين ،وهي إنمرا تعرة عليره أختهرا العتقرادهرا بخصرررروصرررريرة للري وإبراحتره لرسررررول هللا  ،والجرار
والمجرور في قوله َ ( :ال يَ ِح ُّل ِلي) يؤكد ما لهبنا إليه.
فاحتجت واعترضررت  بما سررمعته عن رغبة الرسررول  بالزواج من د اُرة بنت أبي سررلمة  وقالت:
(فَهِناا نُ َحد ُ
سرلَ َمةَ) ،ونلحظ اسرتعمالها ألكثر من مؤكد واحد ل ّما وجدت الرسرول
اث أَنايَ ت ُ ِريدُ أَ ْن تَ ْن ِك َح ِب ْنتَ أَ ِبي َ
محرمرة
 منكرا ً عليهرا قولهرا ومصرررررحرا ً بحرمرة زواجره من أُختهرا ،فكرأنهرا تقول :كمرا جراز نكرا د ُّرة وهي
ّ
بالنص القرآني نالسره جاز الجمع بين األختين لالجتماع في الخصروصرية ،فهل هذه حرام وهذه حاللو! .و
ُحرذِا الالراعرل وبُني فعلره للمجهول في قولهرا (نُ َحرد ُ
اث) لعردم وجود أهميرة في لكره ،فحرذفتره وعردلرت إلى لكر
األهم ،وهو ًرررائعة إرادة النبي  الزواج من ابنة أم سرررلمة  ،وقد يكون الالاعل جماعة من األًرررخاص ال
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سرلَ َمةَو)
يقتضري المقام لكرهم ،ولخوا فوات الالرصرة .وبعدما سرمع رسرول هللا  منها للي قال( :بِ ْنتَ أ ُ ِ ّم َ
وهو اسرتالهام تصرديقي ُحذ ْ
ِفت أداته أراد به  االسرتثبات من كون المقصرودة بنت زوجته أم سرلمة  ونالي
احتمال إرادة غيرها ،أي :أتقصرردين بنت زوجتي أم سررلمةو ،ويحتمل أن يكون إلفهار جهة اإلنكار عليها
وعلى من قال للي[ .]33فأجابت أم حبيبة  بر ر (نَ َع ْم) وفي جوابها حذا اكتالاء[ ]34لداللة القرآئن الواردة
في السرؤال على المحذوا ،وتقدير الكالم :نعم أقصرد بنت أم سرلمة .وبيّن  كذب هذه الشرائعة بقوله( :لَ ْو
أَنا َها لَ ْم تَ ُك ْن َر ِبي َب ِتي ِفي َحجْ ِري َما َحلا ْ
سر رلَ َمةَ ث ُ َو ْي َبةُ)
ت ِليِ ،إنا َها َال ْبنَةُ أَ ِخي ِم ْن ا
ع ِة ،أَ ْر َ
ضر را َ
الر َ
ضر ر َعتْ ِني َوأَ َبا َ
واسررررتعمرل في َردِّه على احتجراج أم حبيبرة  عردّة مؤكردات ليُال انردَ للري الزعم وبقوة فقرال ( :لَ ْو أَنا َهرا لَ ْم تَ ُك ْن
وسرررر ْ
ميرت بنرت الزوجرة ربيبرة ،ألن زوج األ ُ ِ ّم يَ ُربُّهرا يقوم برأمورهرا
َربِيبَتِي) أي :لو لم تكن ابنرة زوجتيُ ،
واصرال حالها[ ،]35واضراا (فِي َحجْ ِري) زيادة في معنى تأكيد حرمتها عليه ولقصرد التبشريع والتنالير،
ال َحجْ ر من اإلنسانِ :حضنه[ ،]36والمراد بال َحجْ ر هنا الحضانة والكالالة والعطف فهو مجاز مرسل عالقته
السببية ،راعى فيه رسول هللا  قوله  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [.]37
فلو لم يكن موجودا ً هذا المانع َ -ما َحلا ْ
ت ِلي-فكيف وقد اجتمع فيها مانعانو! .ويسررررتأنف مؤكدا ً بقولهِ ( :إنا َها
عر ِة) ،وفي هرذا الخبر جراء بمؤكردين وفيره خروج عن مقتضررررى اللراهر[ ]38ليُن ِ َّزل
َال ْب َنرةُ أَ ِخي ِم ْن ا
ضررررا َ
الر َ
السررريدة أم حبيبة  منزلة ال ُمنكر و َيردا عليها ُح َجتها بذكر المانع الثاني ،وهو ا
ع ّم درة من
أن رسرررول هللا َ 
س رلَ َمةَ ث ُ َو ْي َبةُ) وفيه ُحذِا الالعل ،وتقدير الكالم :وأرضررعت أبا
الرضرراعة وبيّن للي بقوله( :أَ ْر َ
ض ر َعتْ ِني َوأَ َبا َ
سر رلَ َمةَ) على الالاعل (ث ُ َو ْيبَةُ) ،وجاء هذا العدول الداللي
سرررلمةُ ،حذِا للعلم به واإليجاز .وقَد َّم المالعول (أَبَا َ
للعناية واالهتمام بالمالعول به كونه المقصررود في سررياق الكالم ،حيث نجد الالصررل بين الجملتين ِلما بينهما
من ًرربه كمال االتصررال وجاءت الجملة الثانية فيها نوع من االبانة عن الجملة األولى وجواب ع ّما قد يُثار
من الجملة األولى ،وعبارة الخطيب تبين هذه الصررلة فهو يقول(( :وأما كونها بمنزلة المتصررلة بها فلكونها
جوابا ً عن سؤال اقتضته األولى ،فتنزل منزلته فتالصل الثانية عنها كما يُالصل الجواب عن السؤال))[،]39
وأفاد هذا الالصرل تكثير المعنى بتقليل اللالظ من خالل تقدير السرؤال من الجملة األولى وهو :كيف أصربحت
دُرة بنت أخيي من الرضررراعةو ،وأفاد قطع الحجة على ال ُمخاطبة –أم حبيبة  -و إغنائها عن أن تسرررأل أو
يُسمع منها ًيء ،فهو دليل على استنكار الرسول ِ لما سمعه من السيدة أم حبيبة .
ي َبنَا ِت ُك ان َو َال أَخ ََوا ِت ُك ان) انشراء طلبي نهى رسرول هللا  زوجاته -رضري هللا
قوله ( :فَ َال تَ ْع ِر ْ
ضرنَ َ
علَ ا
أخواتهن ردعرا ً و زجرا ً حتى ال تعود لره إح ا
ا
عنهن -عن أن يُقردمن لره بنرات ا
ا
رداهن بمثرل للري ،وفيره خروج
هن أو
عن مقتضرى اللاهر ،حيث كان سرياق الحديث أن يقتصرر على األخوات ألن أم حبيبة  هي التي عرضرت
عليره أختهرا ولم تعرة ابنتهرا ولكنره جعرل خطراب أم حبيبرة  خطرابرا ً لجميع زوجراتره  ألن حكم تحريم نكرا
األخت على األخت ،وحكم تحريم نكا الربيبة ،ال يختص بواحدة دون أخرل فهو يشررررمل جميع زوجاته،
ولهرذا عردل إلى لالظ الجمع على الرغم من أن خطرابره  تقردّم بصرررريغرة المالرد (أَ َو ت ُ ِح ِبّينَ لَ ِلر ِي) ،وجراء هرذا
العدول لدواعٍ أسلوبية بالغية ليشمل جميع أمته.
 .3 .1الكفاءة في الزواج:
ّ
إن األسررررا في العالقرات الزوجيرة أن تكون طويلرة األمرد وتمترد إلى نهرايرة حيراة الزوجين ،لرذا يلزم أن
وأول ما يجب أخذه بعين االعتبار
تقوم على أسرس واعتبارات سرليمة حتى ال يختل بناء األسررة ،ومن أه ّم ّ
ً
مسررألة الكالاءة بين الزوجين ،وسررنة الكالاءة في الزواج أن يكون الزوج مسرراويا لزوجته في دينها ونسرربها
وحريتها وغير للي وهي ٌّ
حق للمرأة ولألولياء ،و رجح اإلسالم كالاة الكالاءة في الدين على الحسب والنسب
والحرية ،ومما روته السيدة زينب بنت جحش  أنها قالت:
يره ،فقال لها رسررول هللا :
((خطبَني ِعدَة من قريش ،فأرسررلتُ أختي َح ْمنَةَ إلى رسررول هللا  أس رتَ ِش ر ُ
راب ر ِبّهرا وسررررنرةَ نب ِيّهرا» قرالرت :و َمن يرا رسررررول هللاو قرال« :زيرد بن حرارثرة» قرال:
«أين هي ممن يع ِلّمهرا كت َ
فغضر َب ْ
ع امتِي موالكَ و قالت :وجاءتْني فأخبرتْني،
أتزو ُج ابنةَ َ
ت َح ْمنَةُ غضرربا ً ًررديدا ً ،وقالت :يا رسررول هللا ّ ِ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ًردا من قولها ،فأنزل هللا ﮋ ﭑ ﭒ
ضربها ،وقلتُ أ َ
فغضربتُ أًردا من َ
غ َ
فزو َجني زيد بن حارثة ،فأخذت ُه ب ِلسراني،
زوجْ ني ممن ًِر ْتَ  ،ا
ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [ ]40فأرسرلتُ إلى رسرول هللا ِ ّ 
ولكر باقي الحديث))[.]41
«أم ِس ْي عليي زوجيَ وأت ّق هللا»
ف َ
شكاني إلى رسول هللا  فقالْ :
َ
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أراد النبي  تحطيم الالوارق الطبقية المتوارثة بين المسررلمين ،ليكونوا سررواسررية كأسررنان المش ر وال
فضررل ألحدهم على آخر إالا بالتقول ،وكان الموالي وهم الرقيق المحرر طبقة أدنى من السررادة األًررراا،
ومنهم الصررحابي زيد بن حارثة  مولى رسررول هللا الذي اًررترته السرريدة خديجة  وأهدته لرسررول هللا
فأعتقه وتبناه[ ،]42فأراد رسررول هللا أن يحقق المسرراواة الكاملة بتزويجه من ًررريالة من بني هاًررم وهي
قريبته زينب بنت جحش  ،وللي سرعيا ً منه إلسرقاط تلي الالوارق الطبقية بدءا ً من أُسررته ِ لما كانت عليه
تلري الالوارق من العمق والعنف بحيرث ال يحطمهرا إالا فعرل واقعي من رسررررول هللا  لتتخرذ منره الجمراعرة
اإلسالمية أُسوة وتسير على هداه.
أمرا قولهرا ( :خطبَني ِعردَة من قريش) تركيرب خبري جراء خراليرا ً من المؤكردات ،وللري ألن المخراطرب
ليس منكرا ً لهذا الخبر وال مترددا ً في قبوله ،فالسرريدة زينب لات حسررب ونسررب فهي من بنات األًررراا
َح ِري بهرا أن يكثر الخطراب الراغبين برالزواج منهرا ،وال ِعرداة الجمراعرة قَ ّلرت أو َكثُرت ولرذلري يحتمرل أن يكونوا
لوي خراطرب واحرد ،ويحتمرل أن يكونوا أكثر من خراطرب واحرد وهو األرجح ،و قولهرا ( :من قريش) إيجراز
ُحذِا فيه االسررررم المضرررراا أي :من أًررررراا قريش ،حيث إن هذه القبيلة كغيرها من القبائل تتعدد فيها
الطبقات االجتماعية تضرررم السرررادة والعبيد والموالي ،والًررري في أن الخطاب هم من أًرررراا هذه القبيلة
وفيهم تستخير السيدة زينب رسول هللا .
ً
يره) تركيرب خبري آخر جراء خراليرا من
قولهرا ( :فرأرسررررلرتُ أختي َح ْمنَرةَ إلى رسررررول هللا  أسررررتَ ِشرررر ُ
المؤكردات ،ونجرد االطنراب في لِكر ( َح ْمنرَ ةَ) وهو تتميم[ ]43أوفى المعنى حلره من الجودة والصررررحرة،
ويلهر من ارسررالها ألختها حمنة إلى رسررول هللا  أنها كانت تسررتحي منه فرثرت االسررتعانة بخير معين
على للي وهي أختها ولكرت اسررررمها اعتدادا ً بها ،ونجد الالصررررل بين الجملتين ِلما بينهما من ًرررربه كمال
يره) بمنزلة جواب عن سررؤال يثار من الجملة األولى ،فحين
االتصررال ،حيث جاءت الجملة الثانية (أس رتَ ِش ر ُ
قالت ( :فأرسرلتُ أختي َح ْمنَةَ إلى رسرول هللا  ،)وكان للي مما يحرك السرامع أن يسرأل عن سربب إرسرالها
أُختها إلى رسول هللا  فذكرت الجواب بيانا ً وتوضيحا ً وإغنا ًء للسامع عن أن يسأل.
كتاب ر ِبّها وسرررنةَ نب ِيّها) جاءت بنية االسرررتالهام لتؤدي معنى التشرررويق
قوله ( :أين هي ممن يع ِلّمها
َ
حيث إن الوفيالة الحقيقية السررررم االسررررتالهام (أين) هو السررررؤال عن المكان إال أنه -هنا -وبمعونة القرائن
وسرررياق الكالم أدت وفيالة توليدية انتجت معنى التشرررويق إلى (معرفة الرجل المقصرررود) ،مع أنها لم تبعد
كثيرا ً عن معناها األصرلي إل ّ
إن موضرع السريدة زينب بعيدا ً عن مثل هذا الرجل المقصرود يُعدُّ مكانا ً إال أن
السررررؤال عنره لم يكن حقيقرة في طلرب الالهم ،لكنره أراد أن يؤثر فيهرا عن طريق تهي رة النالس وإثرارة الرذهن
واسرتمالتها للنلر والتأمل بشروق ولهالة ،وهذا ما يؤديه أسرلوب االسرتالهام ،فهو-هنا -تركيب إنشرائي خرج
إلى معنى إخباري .ومما زاد في معنى التشرويق إضرافة الضرمير العائد على صراحبة الشرأن-السريدة زينب -
وتكراره في قوله ( :يع ِلّمها -ربِّها -نبيِّها) وللي أدعى إلى إثارة االهتمام بمعرفة الرجل المقصرررود الذي
بلغ به اإليمان والصرررال مبلغا ً يمكنها من خالله أخذ العلم منه بكتاب هللا  وسرررنة النبي المصرررطالى .
و ُحرذِا المسررررنرد من قولره ( :وسررررنرةَ نب ِيّهرا) والتقردير :ويع ِلّمهرا سررررنرة نبيهرا ،وللري إيجرازا ً من براب العلم
راب
برالمحرذوا ولتكراره مع العطف على الالعرل المرذكور سررررابقراً ،وقردام اللالظ الردال على القرآن الكريم (كت َ
ر ِبّها) على اللالظ الدال على السرررنة النبوية (سرررنةَ نب ِيّها) في سرررياق الحديث تقديما ً معنويا ً مراعاة ً للالضرررل
كتاب ر ِبّها) وهو وصررل واجب ،التالاقهما
والكمال .وعطف جملة (وسررنةَ نب ِيّها) بالواو على جملة (يع ِلّمها
َ
خبرا ً وداللتهما على أمر واحد هو تعليمها أمور الدين الحنيف بحكم صرحبة هذا الرجل المقصرود وهو زيد
بن حارثة  لرسرول هللا  .وتسرتالهم السريدة حمنة من رسرول هللا  بقولها( :و َمن يا رسرول هللاو) اسرتالهاما ً
حقيقيا ً و ُحذِا المسررررتالهم عنه إيجازا ً وتقديره :هو ،وجاء النداء داالً على معنى التعجب وللي ألن النبي 
فضرلَه بالتقول على َمن كانت آتية ِلتسرتشريره فيهم مسرتعمالً أُسرلوبا ً مؤديا ً الداللة التشرويقية،
جاء بشرخص ا
واسرتعملت الحرا الموضروع لنداء البعيد (يا) إًرارة إلى علو منزلته  .ونجد إيجاز الحذا في قوله :
[زيد بن حارثة] حيث ُحذِا المسند إليه لداللة القرائن عليه وتقديره :هو زيد بن حارثة.
قولها ( :فغضرربَ ْ
ت َح ْمنَةُ غضرربا ً ًررديدا ً) اطناب تتميم أفاد معنى المبالغة في الغضررب وًرردته ،ونجد
جنا االقتضرراب[ ]44في لاللتي (فغض ربَ ْ
ت-غضرربا ً) ،فكال الكلمتين هنا تدالن على الغضررب وأعطى هذا
أتزو ُج ابنةَ
ً
ً
الجنا للمعنى قوة وجزالة وجرسرا ً موسريقيا مؤثرا في سرياق النص ،وأما قولها( :يا رسرول هللا ّ ِ
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اإلنكار ،حيث
َ
ع امتِي موالكَ ) فالنداء فيه خرج إلى معنى التعجب ،واالسررتالهام -هنا -إنشرراء طلبي غرضرره ِ
دفعت رو العصررربية القبلية السررريدة حمنة إلى االعتراة الشرررديد على عرة النبي  عليها أن تتزوج
أُختها السرريدة زينب من زيد بن حارثة وتضررمنت جملة االسررتالهام هذه معنى النالي ،أي :ال يمكن أن تزوج
ابنرة عمتري موالك .واسررررتعملرت لالظ (موالكَ ) للرداللرة على زيرد بن حرارثرة  تقليالً من ًررررأنره وتحمرل هرذه
ّمت اللالظ الدال على السرررريردة زينرب ( ابنةَ
اللاللرة عدّة دالالت منهرا العبرد ال ُم ْعت َُق المحرر من العبودية ،وقد ْ
ع ام ِتي) على اللالظ الدال على زيد بن حارثة ( موالكَ ) تقديما ً معنويا ً باألفضررررلية والشرررررا في المرتبة.
َ
أً ردا من قولها) توازن و ازدواج بين ألالاف الجملتين أنشررأ نغما ً
وقلتُ
ا
ربتُ
َ
ض ربها،
قولها( :فغضر أً رد من َ
غ َ
كون
ايقاعيا ً أضرراا قوة في الداللة ونقل الصررورة الشررعورية بغية إيصررالها إلى المتلقي والتأثير فيه ،ومما ا
ضربها) فأصرلهما اللغوي واحد
التوازن العام بين الجملتين وجود جنا االقتضراب بين لاللتي (فغضربتُ َ -
غ َ
وهو(غضررررب) ،وكذلي وجود جنرا االقتضرررراب بين لاللتي (قلرتُ -قولهرا) وأصررررلهمرا اللغوي واحد وهو
(قول) ،فضررالً عن تكرار لاللة (أًرردا) وتكرار حرا الجر(من) وتوافق فواصرررل الجملتين[ ]45كل للي
أضرررراا توازنرا ً نغميرا ً مؤثرا ً وجمراالً في التعبير .وتقردمرت داللرة الغضررررب على داللرة القول في السرررريراق
لمناسرربة[ ]46ما قبلها (فغض ربَ ْ
ت َح ْمنَةُ غضرربا ً ًررديدا ً ،وقالت .)...ويالحظ في الحديث أنه تم الوصررل بين
ًدا من قولها) بحرا العطف الواو حيث اتالقت الجملتان
ضبها) وجملة (وقلتُ أ َ
جملتي (فغضبتُ أًدا من َ
غ َ
في الخبرية لاللا ً ومعنى ،ومناسرررربتهما واحدة وهي االعتراة الشررررديد على زواج السرررريدة زينب مولى
رسول هللا زيد بن حارثة .
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [ ]47في زينرب
وبعرد نزول قولره  :ﮋ ﭑ ﭒ
ً
ْ
زوجْ ني ممن ًِررر تَ ) بدأ بتركيب خبري جاء خاليا من
بنت حجش قالت ( :فأرسرررلتُ إلى رسرررول هللا ِ ّ 
ِا المالعول به ل يجاز وتوجيه
المؤكدات ألن المتلقي خالي الذهن من الحكم الذي تضرمنه هذا الخبر ،و ُحذ َ
ّ
تخص السريدة زينب
المنزلة
النالو إلثبات الالعل للالاعل ،ولكون المالعول معلوما ً وهو (حمنة) ،وألن اآلية
ُّ
فحذفت المالعول-حمنة -الذي يمثل التمسررري بالعادات الجاهلية ،وخضرر ْ
ْ
رعت ألمر هللا  بهطاعة النبي ،

ْ
زوجْ ني ممن ًِرر ْتَ ) فصرريغة األمر-هنا -صررادرة من األدنى إلى األعلى أفادت
وجعلت أمرها إليه قائلةِ ّ ( :
فزو َجني زيرد بن حرارثرة) وفيره خروج عن
داللرة التسررررليم واالنقيراد ،ونجرد التركيرب الخبري في قولهرا  ( :ا
مقتضررى اللاهر في تنزيل العالم بهذا الخبر منزلة خالي الذهن منه والحقيقة إن زواج السرريدة زينب  من
مولى رسرررول هللا  زيد بن حارثة خبره معروا وخاصرررة بعد طالقها منه و زواجها من رسرررول هللا 
الذي أثار جدالً في المجتمع الجاهلي ِلنسرررربة زيد بن حارثة لرسررررول هللا  بالتبني وكانوا يعدّون للي من
المحلورات حتى قضرررى اإلسرررالم على للي المعتقد و دعى إلى نسررربة الرجال آلبائهم .ومن بديع الحديث
زو َجني) فراألولى تركيرب إنشررررائي والثرانيرة تركيرب
زوجْ ني) وبين الخبر ( ا
الجنرا النراقص بين فعرل األمر ( ّ ِ
خبري .قولها ( :فأخذت ُه ب ِلسرراني) يحتمل معنيين األول :تناولتُه وعذّبتُه وجادلتُه وغلبتُه مسررتعينة بلسرراني؛
أي أن سربب الخالا هو زوجها وهو من دفعها لالسرتعانة بلسرانها الذي هو آلة الكالم لتعامله معاملة قاسرية.
واآلخر :تناولتُه وعذّبتُه وجادلتُه وغلبتُه بسرربب لسرراني؛ أي أن سرربب الخالا هي نالسررها؛ ألنّها امرأة فيها
نزعة الغضرب واالنالعال بسررعة دفعتها إلى مجادلة زوجها ومعاملته بقسروة ،فضرالً عن أنها كانت تسرتنكف
منه ،والمعنى الثاني هو األصررررح ِلما روي عن ابن عبا  أنها كانت امرأة فيها حدة[ .]48وليس المراد
باللسرران معناه الحقيقي الذي هو الجارحة ،وإنّما المراد ما يصرردر عنه من كالم ،فالي اللسرران مجاز مرسررل
عالقته آلية؛ ألن اللسررران بمعناه الحقيقي آلة وواسرررطة للكالم .وبعدما لقي زيد بن حارثة  من زوجته ما
لقي ًركا أمرها إلى رسرول هللا فقال له ْ ( :أم رِس ْي عليي زوجيَ وأت ّق هللا) وهو أمر خرج إلى معنى النصرح
ق ا
ّللاَ) تعالى في أمورك عامة ،وفي أمر
واإلرًررراد(( ،أي :ال تالارقها ،واصررربر على ما جاءك منهاَ ( ،وات ا ِ
زوجي خاصة ،فهن التقول ،تحث على الصبر ،وتأمر به))[.]49
ت
عةَ ِب ْن ِ
علَى ُ
ومما ورد في الكالاءة ما روي عن السريدة عائشرة  إنها قالت(( :دَ َخ َل َر ُ
سرو ُل ا ِ
ضربَا َ
ّللا َ 
ُّ
ت ْال َحجا» .قَالَ ْ
ّللا َال أَ ِجدُنِي ِإ اال َو ِج َعةً ،فَقَا َل لَ َهاُ :ح ِ ّجي َوا ًْت َِر ِطيَ ،وقُو ِلي:
الزبَي ِْر ،فَقَا َل لَ َها« :لَ َعلا ِي أَ َر ْد ِ
تَ :و ا ِ
ْ
ّ
ا
َ
ْ
«الل ُه ام َم ِح ِلي َحي ُ
ْث َحبَ ْستَنِي» َوكَان ْ
َت تَحْ تَ ال ِم ْقدَا ِد ب ِْن األس َْو ِد))[.]50
ْ
َ
الشرراهد فيه قولها ( َوكَان ْ
ب إلى
َت تَحْ تَ ال ِم ْقدَا ِد ب ِْن ْاأل ْس ر َو ِد) وللي في كون المقداد بن عمرو الكندي نُ ِس ر َ
األسرود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه ،وكان من حلالاء قريش[ .]51فتزوج من بنت ع ِ ّم رسرول هللا 
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ضرررباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاًرررمية ،فعلى الرغم من أنّها فوقه في النسرررب إال أناها وأولياؤها
رضوا به زوجا ً فسق حقهم في الكالاءة.
ت ْال َح اج)
يبدأ الحديث بخبر ابتدائي مالاده دخول النبي  على ابنة ع ّمه ضررباعة ،وقوله لها( :لَعَلا ِي أَ َر ْد ِ
وفيره داللتران همرا الخبريرة ،أي :إ ّنرا نحرب أن تتوجهي للحج معنرا ،حيرث حرذا فرا المكران (معنرا)[.]52
ّللا
واألخرل انشرائية تضرمنت معنى االقتصرار على سربيل التلطف ،وهي األولى بالسرياق لمطابقة قولهاَ ( :و ا ِ
وجعة
َال أَ ِجدُنِي ِإ اال َو ِج َعةً) جوابا ً عن قوله ( :لَ َعلا ِي أَ َر ْد ِ
ت)[ ،]53أي أنه  الطالها عندما وجدها جالسررة ِ
وقال لهرا :أليس مطلبري الحجو ومن ثم أفهرت العرذر وأقسررررمرت عليره وقصرررررت الموصرررروا المحرذوا
(نالسري) على الصرالة المشربهة ( َو ِج َعةً) بواسرطة النالي واالسرتثناء ،وأفاد هذا القصرر قوة في التأثير وجماالً
في التعبير ،وكون الالاعل (الضرمير المسرتتر -أنا) والمالعول (ياء المتكم) ،فنجدُ ضرميرين لشريء واحد في
قولها( :أَ ِجدُنِي) وهذا من خصررائص أفعال القلوب .ومجيء الصررالة المشرربهة ( َو ِج َعةً) على وزن فَ ِعلَة يدل
ع َرة ليس بثابت ،فضرالً عن اتسررامه بالهيجان ،وتعني أجد في نالسرري ألما ً ًررديدا ً ال أدري أأقدر
على أنه َ
على الحج أم ال.
وتضرمن قوله ُ ( :ح ِ ّجي َوا ًْرت َِر ِطيَ ،وقُو ِلي« :اللا ُه ام َم ِح ِلّي َحي ُ
ْث َح َب رْس تَ ِني») تراكيب فعلية موجزة فالي
قولهُ ( :ح ِ ّجي) مجاز مرسرل عالقته كلية حيث لكر الحج وأراد ركن من أركانه وهو اإلحرام ،أي :أحرمي
بالحج .وفي قولهْ ( :
اً رت َِر ِطي) حذا المالعول وتقديره :التحلل من األحرام ،أي :الخروج من اإلحرام حيث
ووصرر َل بين الجملتين التالاقهما إنشررا ًء وتناسرربهما في
يكون اإلحصررار بالمرة والعجز عن إتمام الحجَ .
ُ
(وقو ِلي)
المعنى ،ومن الوصرل مجي ه بعطف تالسريري ِلتعليمها كيالية اًرتراط التحلل من اإلحرام في قولهَ :
فيعقبه بهنشراء طلبي وهو النداء (اللا ُه ام) وكثُر اسرتعمال هذه الصريغة في الدعاء وأصرلها يا هللا فاسرتُبدلت يا
النداء بالميم المشرررددة وأفادت التضررررع إلى هللا  ،ونجد العدول في لاللة ( َم ِح ِلّي) من صررريغة الالعل إلى
المصرردر وجاءت هذه الصرريغة في الدعاء ألنها أد ّل على مراد الداعي كون طلبه ودعواه غير مقيدة بمكان
أو زمان ،حيث ا
إن المصرردر يختلف عن الالعل بركن من ركنيه ،فداللة المصرردر على الحدث فق في حين
أن داللة الالعل تشرمل الحدث والزمن معا ً[ ،]54فضرالً عن االختصرار الذي يتحقق من إقامة المصردر مقام
فعله .و أُسررند الالعل ( َح َب ْسرتَنِي) إلى هللا  مجازا ً واألصررل أن يُسررند إلى المرة أو نحوه مما يدفع ال ُمحرم
إلى التحلرل من إحرامره ولكنره  أسررررنرده إلى هللا  كونره أوجرد األسرررربراب وقردّر لحردوث العرائق من مرة
ونحوه فهو مجاز عقلي[ ]55عالقته السببية.
وأ ّما قولهَ ( :وكَان ْ
َت تَحْ تَ ْال ِم ْقدَا ِد ب ِْن ْاأل َ ْسرر َو ِد) فهو كناية عن الزواج ،أي :في عصرررمته ،و أفادت لاللة
(تَحْ تَ ) إعالم بأنها ال سرلطان لها على زوجها وإنّما السرلطان لزوجها وقوامة الرجل مؤكدة عليها ،جاء في
تالسرررير الشرررعراوي(( :وانلر إلى التعبير القرآني ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ[ ]56إياك أن
ّ
تلن أن أيرا ا ً منهمرا متكبرة على زوجهرا؛ ّ
الحق يقول ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ أن إمرة وقوامرة الرجرل
ألن
مؤكدة عليها))[.]57
 .4.1استئذان المرأة في زواجها:
ً
رضرى الطرفين من األمور األسراسرية لتكوين راب الزواج بين الرجل والمرأة ،لذلي من المهم جدا أن
يقف ولي المرأة على رضاها بمن تقدم لخطبتها ،واهتمت الشريعة اإلسالمية بالمرأة خاصة في هذا األمر؛
عرا برالجرأة في كرل األمور السرررريمرا في أمور الزواج ،ثم إ ّنره هو الرذي يتقردم ليخترار من
ألن الرجرل قرد ُ
َ
َ
علَ ْي َها فَقَالَ ْ
تشراركه في أغلب األحوال .ومما يرول عن السريدة عائشرة (( :أ ان فَتَاة ً دَ َخلَ ْ
تِ :إ ان أ ِبي زَ او َجنِي
ت َ
ْ
َارهَة ،قَالَ ْ
ّللا  فَأ َ ْخ َب َرتْهُ
ابْنَ أَ ِخي ِه ِل َي ْرفَ َع ِبي خ ِ
ي  فَ َجا َء َر ُ
سررو ُل ا ِ
َسرر َ
يسررتَهُ َوأَنَا ك ِ
ي النا ِب ُّ
ت :اجْ ِل ِسرري َحتاى َيأ ِت َ
عاهُ ،فَ َج َع َل ْاأل َ ْم َر ِإلَ ْي َها فَقَالَ ْ
صررنَ َع أَ ِبيَ ،ولَ ِك ْن أَ َردْتُ أَ ْن
تَ :يا َر ُ
سررو َل ا ِ
سرر َل ِإلَى أَ ِبي َها فَ َد َ
فَأ َ ْر َ
ّللا ،قَ ْد أَ َج ْزتُ َما َ
ً ْيء))[.]58
اء ِم ْن ْاأل َ ْم ِر َ
س ِ
أَ ْعلَ َم أَ ِلل ِنّ َ
يروي هذا الحديث الشررريف مجيء فتاة إلى السرريدة عائشررة  تشرركو تزويجها ابن ع ِ ّمها وهي كارهة،
ونجد أنّها في ًركواها خرجت عن مقتضرى اللاهر ووضرعت السريدة عائشرة  موضرع المتردد في الحكم من
خالل اسررتعمال مؤكد واحد في قولهاِ ( :إ ان أَ ِبي زَ او َجنِي ابْنَ أَ ِخي ِه)؛ وللي لتقوية الحجة وبيان ًرردة رفضررها
لألمر فهي في موضرع الشراكي الذي يسرعى لتلقي العون ويخشرى المواجهة بالرف  ،وعدولها من لالظ ابن
ع ّمي إلى لالظ ابن أخيه يدل على أن الرغبة في هذا الراب صررادرة من األب ،فض رالً عن داللة النقمة التي
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ستَهُ) يحتمل داللتين هما :أن يكون هذا اللالظ راجعا ً إلى (أَ ِبي)
تجتا الالتاة الشاكية ،وقولهاِ ( :ل َي ْرفَ َع ِبي َخسِي َ
أي :يريد أبي أن يزيل عن نالسه الدناءة والخسة ويرفع قدره بتزويجي ابن أخيه الغني الموسر ،ويحتمل أن
يكون راجعا ً إلى (ابْنَ أَ ِخي ِه) أي :أن ابن أخيه هو الموصررروا بالدناءة والخسرررة وأن الالتاة وأباها من أهل
اليسررار[ ،]59وهو األقرب للصررواب ،وإالا لَما اعترضررت الالتاة على هذا الزواج ،وجاء الجار والمجرور
( ِبي) معترضرا ً بين الالعل ومالعوله إلفادة الكالم تقويةً وتسرديدا ً وحسرناً .وعب ْ
ارت عن حالها بالجملة االسرمية
َارهَة) وهي بنية خبرية تدل على الثبوت والدوام ،فضررالً عن كونها اطناب تتميم صررادر
في قولهاَ ( :وأَنَا ك ِ
من في خاطرها ليتمكن في النالس فضررررل تمكن ،حيث إن الكالم الذي سرررربق هذه الجملة الحالية اليوهم
خالا المقصرررود وال يقصرررر عن تأدية المعنى ،ولكنها آثرت زيادة الكالم وبيان حالها السرررتعطاا بيت
رسول هللا  ودفعهم لنصرتها ودفع الللم الذي وقع عليها بهجبارها على الزواج ممن ال ترغب.
ْ
ي  (وهو أمر حقيقي صرادر
ي النا ِب ُّ
ثم يأتي اإلنشراء الطلبي في قول السريدة عائشرة ( :اجْ لِسرِ ي َحتاى يَأتِ َ
من األعلى إلى األدنى على جهة االلزام بالجلو لغاية مجيء النبي  للنلر في ًرررركواها .ونلحظ تكرار
عاهُ ،فَ َج َع َل ،فَقَالَ ْ
ت( وكلها
سرر َل ،فَ َد َ
صرريغة الالعل الماضرري في النص في األلالاف اآلتية )فَ َجا َء ،فَأ َ ْخ َب َرتْهُ ،فَأ َ ْر َ
تراكيرب خبريرة متقراربرة في سرررريراق الكالم مع اقترانهرا برالالراء ،وأفراد للري داللرة ترتيرب وتعقيرب األحرداث مع
تحقق وقوعها وتسرارعها ،وتمثل سررعة اسرتجابة الرسرول  لشركول الالتاة ومبادرته إلنصرافها ،فضرالً عن
نية الصرلح الحاضررة فهو لم يسرتدعِ زوج الالتاة ولم يأمر بتطليقها من زوجها وإنّما علّق النكا وأعاده إلى
ْ
ْ
ْ
ًاءت أن تتركه فلها للي.
بقيت في عصمة ابن ع ِ ّمها وإن
ًاءت
أمرها وخيّرها إن
َ
َ
ْ
صرنَ َع أبِي) إنشراء طلبي اسرتعملت فيه الحرا الموضروع لنداء البعيد
قولها( :يَا َر ُ
سرو َل ا ِ
ّللا ،قَ ْد أ َجزتُ َما َ
(يا) في مخاطبة رسول هللا  تأدبا ً معه واًارة ً إلى علو منزلته  ،ثم جاءت بتركيب خبري مؤكد بررر(قد)
دفعا ً للشررري والتردد في قبول الحكم الذي تضرررمنته الجملة ،وتعبيرا ً عن تمام الرضرررى وتحققه .أ ّما قولها:
( َولَ ِك ْن أَ َردْتُ أَ ْن أ ُ ْع ِل َم النسرراء :أن ليس لاباء من األمر ًرريء) لهب صرراحب تحالة األحولي إلى أن (لَ ِك ْن)
أفادت القصرررر بقوله(( :وإن كانت ثيبا فقد صررررحت أنه ليس مرادها إال إعالم النسررراء أنه ليس لاباء من
األمر ًرريء))[ ]60ووافقه عليه المباركالوري[ ،]61وهما في للي خالالا ما اًررترطه النحويون في مجيء
(لَ ِك ْن) عاطالة ،فاألصررل أنها تعطف المالرد ال الجملة ،فضرالً عن الشرررط الذي يقتضرري مجي ها مجردة من
أي عراطف آخر كرالواو ونحوه ،فرهن جراء بعردهرا جملرة نحو :جراءني زيرد لكن عمرو لم يرأتِ ،فرهنهرا وإن أفرادت
معنى القصرر أفادته بجملتين ،فال تدخل ضرمن طرق القصرر ،ألن طرق القصرر تاليد معنى القصرر من جملة
واحدة[ .]62ولالظ النسرررراء عام يشررررمل البكر والثيب ،والمراد من نالي األمر عن اآلباء أنه خاص بتزويج
ًرر ر ْيء) إنشرررراء طلبي وهو اسررررتالهام
اء ِم ْن ْاأل َ ْم ِر َ
سرر ر ِ
الكارهة وليس لعموم أمر الزواج .وفي قولها( :أَ ِللنِّ َ
تقريري[ ]63أفاد التحقيق والتثبيت ،حيث إنها عرفت من خالل نصرة الرسول  لها وتعليق أمر زواجها
وتخييرهرا فيره أن لهرا ّ
حق في إبرداء رأيهرا في زواجهرا ،ولكنهرا اسررررتخبرت ل َحمرل النبي  على اإلقرار بهرذا
ُ
الحق ومن ثم تعريف األخريات عليه.
ْ
َ
عائِشرَ ةَ أنها قَالَ ْ
ْضرا ِع ِه انو قَالَ« :نَ َع ْم»
ت(( :يَا َر ُ
سرا ُء فِي أب َ
ومما روي عن السريدة َ
سرو َل هللاِ ي ُْسرتَأ َم ُر النِّ َ
سكَات ُ َها ِإ ْلنُ َها»))[.]64
قُ ْلتُ  :فَهِ ان ْال ِب ْك َر ت ُ ْستَأ ْ َم ُر فَتَ ْست َِحي فَتَ ْس ُكتُ  ،قَالَُ « :
تميزت السريدة عائشرة  بحب التعلم والتالقه في أمور الدين ولها الكثير من المرويات في األسر لة الالقيهة
والتالسرررريرية التي كانت توجههرا للنبي  في مختلف مجراالت الحيراة ،وكانت مهرذّبة في حديثهرا مع النبي 
بما يليق بمقامه وتنتقي ألالافها وتحسرن السرؤال ،وفي بدأها سرؤاالتها ب(يا رسرول هللا) من األدب الجم الذي
كانت تتحلى به .ويعقب النداء تركيب يحتمل داللتين هما الخبرية اإلثباتية واإلنشرررائية االسرررتالهامية والذي
أدل إلى فهور الداللة االحتمالية -هناَ -ح ْذا حرا االسرتالهام دون وجود دليل مقالي أو مقامي سرابق لهذا
التركيب يسرروا الحذا أو يدل على المحذوا ،حيث إن الدليل المطلوب يجب أن يكون قبل الحذا أو في
الجملرة نالسررررهرا التي ُحرذا منهرا حتى يكون دال عليره وال يمكن أن نسرررروا الحرذا بكالم جراء بعرده ،وهنرا
يكتسررب التنغيم أهمية خاصررة؛ إل يصرربح الدليل الوحيد في تمييز الجمل اإلثباتية عن االسررتالهامية ،وما من
فيصرل بين الداللتين سرول وجود التنغيم واختالا رفع الصروت وخالضره للالصرل بين الداللتين[ .]65وبما
أن قوله ( :نَ َع ْم) في رده على السررريدة عائشرررة  ناسرررب أن يكون جوابا ً عن اسرررتالهام فهن داللة تركيب
ْضررا ِع ِه ان) هي اسررتالهام خرج إلى معنى التثبت ،حيث إنها سررألت عن النسرراء بلالظ
سررا ُء فِي أَب َ
(ي ُْسررتَأ ْ َم ُر النِّ َ
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خصرر ْ
ْضررا ِع ِه انو،
العموم ثم
ّ
سررا ُء ِفي أَب َ
ِا حرا االسررتالهام للتخاليف ،والتقدير :أي ُْسررتَأ ْ َم ُر ال ِنّ َ
ت البكر ،و ُحذ َ
ويجوز فيهرا (هل) ،علمرا ً أن دخول الهمزة في مثرل هذا الموضررررع أقول لدخولهرا على األفعرال .وجاء الالعرل
(يُ ْسرتَأ ْ َم ُر) مبنيا ً للمجهول لدواعٍ بالغية ،حيث إن لكر الالاعل يالضري إلى االنشرغال به وتالويت المهم ،فضرالً
عن كونه غير محدد بشرخص معين فقد يقوم باسرت مار المرأة ولي أمرها من الرجال أو أ ُ ّمها أو أي ًرخص
من المقربين إليها رجل أو امرأة ،ولذلي عدلت السرررريدة عائشررررة  عن لكر الالاعل إلى إخالاءه وبناء الالعل
للمجهول ،و((األبضاع جمع بُضع ،وهو كناية عن الالرج))[.]66
ويالحظ أن االكتالاء في الجواب جاء بلاللة (نَ َع ْم) إجابة على السرؤال الموجه إليه  و حذا من النص
براقي الكالم لرداللرة مرا قبلره عليره واكتالرا ًء برالقرائن الواردة في السررررؤال التي توحي إلى المحرذوا وتقردير
الكالم :نَ َع ْم ي ُْسررتَأ ْ َمر ّن .قولها( :فَهِ ان ْال ِب ْك َر ت ُ ْسررتَأ ْ َم ُر فَت َْسررت َِحي فَت َْسرر ُكتُ ) تركيب خبري خرج عن مقتضرررى
اللراهر في إنزال غير المتردد منزلرة المتردد بتوكيرد الخبر بواسررررطرة ( ِإ ّن) المشررررددة والتي تُعردّ من أقول
أنواع المؤكردات لغرة بالغي هو عرة حرال البكر عنرد اسررررت رذانهرا في زواجهرا لوضررررعهرا في دائرة
سكَات ُ َها ِإ ْلنُ َها) أي :مداومتها على
االهتمام وأخذ حكم خاص بها في هذا األمر ،والمتمثل بقول الرسول ُ ( :
السررركوت مع الهدوء والسررركينة(( ،يقال لها ثالثاً :إن رضررريت فاسررركتي ،وأن كرهت ،فانطقي .فأما إلا لم
تنطق ،ولكنها بكت عند للي؛ فقيل :ال يكون سرررركوتها رضررررا مع للي))[ .]67فسرررركوتها يُعدّ موافقة على
الزواج ،ما لم يلهر منها ما يد ُّل على كراهيتها له.
 .5.1الرؤية الشرعية:
ُ
ًررررع اإلسرررالم للخاطب رؤية مخطوبته قبل الزواج منها ،لخلق المودة والوفاق بينهما ،وليطم ن ك ٌّل
ّ
منهما إلى اآلخر ،وقد ال يحدث بينهما للي الرضرا واالطم نان ،فيُعرضرا عن الزواج الذي قد تكون عاقبته
ي  قَا َل لَ َها(( :أ ُ ِريت ُ ِي فِي ْال َمن َِام
عائِ َ
الطالق ،ولذا أباحت ُ
السرر رناة تلي النلرة .ومما روي عن َ
شرر رةَ ،أَ ان النابِ ا
َ
َ
َ
ِي أ ْنتِ ،فَأقُولُِ :إ ْن يَيُ هذَا
يرَ ،ويَقُولُ :ه ِذ ِه ْام َرأتيَ  ،فَا ْكشرِ ْ
ف َ
َم ارتَي ِْن ،أَ َرل أَنا ِي فِي َ
سر َرقَ ٍة ِم ْن َح ِر ٍ
ع ْن َها فَهِلَا ه َ
ض ِه))[.]68
ِم ْن ِع ْن ِد هللاِ ي ُْم ِ
يبدأ الحديث بتركيب خبري خا ٍل من المؤكدات ألن المخاطبة خالية الذهن منه ليسرت منكرة ً لهذا الخبر
وال مترددة ً في قبولره ،و ُحرذِا -هنرا -الالراعرل وبُنِي فعلره للمجهول في قولره( :أ ُ ِريت ُر ِي) للعلم بره فرالرؤيرة التي
تعرة لألنبياء والمرسلين  هي رؤل صادقة من هللا  ،ونلحظ تكرار الالعل (أ ُ ِريت ُ ِي -أَ َرل) وهو اطناب
ير] زيرادة في
لمراعراة طول الالصررررل ل ال يجيء الكالم مبتورا ً ليس لره طالوة ،وأفراد لكر َ
[سرررر َر َقر ٍة ِم ْن َح ِر ٍ
الكشف والتوضيح لحال الصورة وتأكيد للسرقة فهي ال تكون إالّ من حرير[ .]69وفي قوله( :ه ِذ ِه ْام َرأَتيَ )
مجاز مرسل عالقته اعتبار ما سيكون أفاد اإليجاز والدقة في التعبير ود ّل على أن زواجه منها أمر مقضي
مقدّر وأعلم هللا  به نبيه الكريم  من خالل رؤيته لها في منامه.
ع ْن َها) وهو إنشرررراء طلبي خرج إلى معنى
ثم يأمر جبريل  رسررررول هللا  بالكشررررف عنها (فَا ْك ِشررر ْ
ف َ
ع ْن َها) داللة العموم ،وأراد به عن وجهها فهو مجاز مرسرررل عالقته الكلية حيث لكر
اإلكرام ،ويحمل لالظ ( َ
لالظ عام يدل على كامل البردن وأراد الكشررررف عن جزء منره وهو الوجه ورؤية ما يجوز للخراطب أن يراه.
ت) داللتين:
ِي أَ ْن ِ
ويحتمل قوله ( :فَهِلَا ه َ
أحدهما(( :كشرالت عن وجه صرورتي فهلا أنت اآلن تلي الصرورة))[ ،]70أي إن الصرورة التي رآها 
في منامه مطابقة لصرورتها عندما تزوجها وال يوجد تشربيه هنا لكون رؤيا األنبياء حقيقة ووحي من هللا 
فهو رآها في نومه على نحو ما يراها في يقلته.
واألخرل :أنّه ًرربهها بالصررورة التي رآها في منامه ،وهو تشرربيه بليغ ،حيث ُح ِذفَ ْ
ت األداة للداللة على
التطابق الشديد بين صورتها التي رآها في منامه وصورتها التي رآها في يقلته.
ضر ِه) فهو يحتمل أن الشريّ في كون
ومما يتضرمن الداللة االحتمالية قوله ِ ( إ ْن َييُ هذَا ِم ْن ِع ْن ِد ِ
هللا ي ُْم ِ
الرؤيرة على فراهرهرا أو تحتراج إلى ترأويرل ،قرال ابن العربي(( :لم يشرررري  فيمرا رأل ف ّ
رهن رؤيرا األنبيراء 
وحي وإنّما احتمل عنده أن تكون الرؤيا اسررما ً واحتمل أن تكون كنية ...واسررمها أن تخرج بعينها ،وكنيتها
أن تخرج على مثرالهرا))[ .]71ويحتمرل الشرررري في كونهرا زوجتره في الردنيرا أم اآلخرة .ويحتمرل أن يكون 
أخبر ب ّ
رأن هرذا األمر متحقق وجراء بصررررورة الشرررري لمزجره براليقين ،وهو نوع من البرديع يسررررمى تجراهرل
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العرارا[ ،]72وحرذا النون من ( َيريُ ) لرداللرة بالغيرة وهي ّ
أن الرؤيرة لمرا تتحقق وتكتمرل بعرد ،فجراء الالعرل
وقد ُح ِذفَ ْ
ت النون منه ،للتعبير عن أن األمر اإللهي لم ينالذ وينجز بعد ،ولكنّه متحقق ال محالة.
ومن بالغة أسررررلوبه  أنّه جاء باألفعال المضررررارعة (أَ َرلَ -ويَقُو ُل -فَأَقُو ُل -يَيُ ) للداللة على حدث قد
مضرى ،ويقصرد من هذا العدول اسرتحضرار الصرورة وكأنّها مشراهدة بارزة للعيان ،وفيه يقول ابن األثير:
((اعلم ّ
أن الالعل المستقبل إلا أتي به في حالة اإلخبار عن وجود الالعل كان للي من اإلخبار بالالعل الماضي
ألن الالعل المسرتقبل يوضرح الحال التي يقع فيها ويسرتحضرر تلي الصرورة حتى ّ
وللي ّ
كأن السرامع يشراهدها
وليس كذلي الالعل الماضري))[ ،]73وأخبر رسرول هللا  عن الالعل الماضري بالمسرتقبل إلثارة التشرويق في
نالس السرريدة عائشررة  ومنحها المتعة من خالل التعبير بالالعل المضررارع عن حدث يهمها؛ وهو ّ
أن هللا 
قدّر أن يكون لها منزلة عليمة في اإلسرالم ،وفي قلب رسرول هللا  ،فضرالً عن كون الرؤيا وحي إلهي له
هالة من الجمال والنور تثير في نالس رسرول هللا  المشراعر الطيبة عند اسرتحضرارها ،فالالعل المضرارع
هنا أبلغ من الماضي.
 .6.1ال نكاح إال بولي:
من ًرروط صرحّة النكا حضرور ولي أمر المرأة وموافقته على زواجها ،وحلر اإلسرالم على المرأة
تزويج نالسرها أيّا ً كانت حالها ،وللي لصريانتها ،وحرصرا ً على حقوقها ،وتحريا ً من الولي ألمر كالاءة الرجل
الخاطب لوليته ،حيث ّ
ي به أن يتسر ام بالعقل الحكيم الذي يزن األمور بعيدا ً عن ِحدّة العواطف،
إن الولي حر ٌّ
دون إغالال اًرررراك المرأة في االختيار ،وبهذا االًرررتراك بين عقل الولي وعاطالة المرأة ما يولد نوع من
التوازن في تقرير أمر كالاءة الزوج ،فضرالً عن معرفة الرجل الولي ببني جنسره من الرجال وحسرن تقديره
لألمور ،والذي يؤول في النهاية إلى قرار صرررائب يضرررمن للمرأة حقوقها وسرررعادتها في حياتها الزوجية،
ش رةَ  قَالَ ْ
ى
عائِ َ
ت قَا َل َر ُ
س رو ُل ا ِ
ع ْن َ
ومما جاء في مرويات ًرررط الولي في الزواج َ
ّللا  « :الَ نِكَا َ ِإالا ِب َو ِل ٍ ّ
ع ْد ٍل فَهِ ْن تَشَا َج ُروا فَالس ُّْل َ
ى لَهُ »[.]74
ل َ
َوًَا ِه َد ْ
ى َم ْن الَ َو ِل ا
طانُ َو ِل ُّ
قصررررر النكا على الولي عن طريق النالي واالسررررتثناء ،ويحتمل النالي-هنا -نالي الحقيقة ويحتمل نالي
الصرررحّة ،أما نالي الحقيقة فيقصرررد به نالي حقيقة وجوده ،لكن هذا غير مراد من قوله  لعدم إمكان الحمل
عليهّ ،
ألن المرأة قد تتجرأ وتزوج نالسررررها بغير ولي ،فالنكا بال ولي قد يوجد ،وال يمكن حمل النالي على
ا
ً
نالي حقيقة الوجود .وأما نالي الصرحّة فيقصرد به ّ
أن ال نكا يقع صرحيحا إال بولي فالولي ًررط من ًرروط
صررحّة النكا [ ،]75وهو المقصررود من الحديث الشررريف .فهو من قصررر الصررالة (صررحّة النكا ) على
الموصرروا (ولي) قصرررا ً إضررافياً؛ ّ
ألن ص رحّة إبرام عقد النكا تتطلب ًررروط أخرل فض رالً عن موافقة
الولي .وأفاد تنكير لاللة (نِكَا َ ) للعموم ،حيث ّ
يالرق بين دنية الحال
إن الحكم ينطبق على كل النسررراء ،وال ِ ّ
وبين الشررريالة ،إلجماع العلماء على أنّه ال فرق في الدماء ،ولقوله (( :المسررلمون تتكافأ دماؤهم))[،]76
وسررائر األحكام كذلي ،وليس في ًرريء من للي فرق بين الرفيع والوضرريع في الكتاب وال السررنة .وكذلي
ى) وجعله مطلقاً ،حيث يمكن أن يكون األب إن كان حاضراً ،أو األقرب من بعده
الحال في تنكير لاللة ( َو ِل ا
من العصبةّ ،
ألن التنكير تناول واحد غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه من األقرباء للمرأة.
ّ
((ألن القول
ع ْد ٍل) إضرافة الموصروا إلى صرالته للمبالغة ،وهو إسرناد عقلي،
وفي قوله َ ( و َ
ل َ
ًرا ِه َد ْ
من صرالة ًراهد وًراهدان عدالن وًرهود عدول ثم يضرياله إليها اتسراعا ً ولما اسرتعمل اإلضرافة افرد المضراا
السرر ْل َ
ى لَهُ) ،حيث آثر
إليه))[ .]77ومن بالغة التقييد بالشرررط قوله ( فَهِ ْن ت ََشررا َج ُروا فَ ُّ
ى َم ْن الَ َو ِل ا
طانُ َو ِل ُّ
اسرتعمال حرا الشررط ْ
(إن) دون (إلا) ألنّها تسرتعمل للداللة على المعاني المحتملة الوقوع والمشركوك في
حصرررولها والنادرة[ ،]78كقوله تعالى :ﮋ ﭧ ﮢ ﮣ ﮊ [ ،]79ولذلي جاء بها لتقييد والية السرررلطان على عقد
النكا حال تشرررراجر واختالا األولياء بينهم ،فهو أمر وإن كان محتمل الوقوع إال إنّه قليل ويتطلب تدخل
السررلطان لال الشررجار .أما (إلا) فتأتي لتدل على األمر المقطوع بحصرروله ،وللكثير الوقوع[ ،]80ومنه
قوله تعالى :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [ .]81ومن بالغة التعبير اسررتعمال لالظ (ت ََش را َج ُروا) للداللة على حال األولياء
التي تتطلب تدخل السرلطان ،وياليد هذا اللالظ معنى التشرابي من ًِردّة النزاع واضرطراب ((أراد يختلالون كما
تشررتجر األصررابع إلا دخل بعضررها في بع وكل ما تداخل فقد تشرراجر واًررتجر))[ ،]82وهذا المعنى ال
يؤديه لالظ ًررربيه مثل (تخاصرررموا) الذي يؤدي داللة التغالب بالحجّة والدعول .فضررالً عن اسرررتعماله لالظ
السرر ْل َ
طان) في جواب الشرررط ،وهو الولي الحاكم أو القاضرري لو القوة والسرريطرة والسرريادة ولو الحجّة
( ُّ
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والرأي الرًرررريد[ ،]83حيث ناسررررب هذا اللالظ بداللته على القوة لالظ (ت ََشرررا َج ُروا)؛ ّ
ألن الشررردة والتنازع
ّ
الحق.
والشجار بين األولياء تطلب مجيء لالظ يوازيه أو يالوقه في القوة إلحقاق
شرةَ 
عائِ َ
ومن المرويات الدالة على أهمية الولي ،وكونه ًررطا ً لصرحّة عقد النكا ما روي عن السريدة َ
ّللا  يَقُولُ(( :أَيُّ َما ْام َرأَةٍ نُ ِك َح ْ
اطل.
اطل .فَنِكَا ُح َها بَ ِ
ت ِبغَي ٍْر ِإ ْل ِن َو ِلي َها ،فَنِكَا ُح َها بَ ِ
سرر ِم ْعتُ َر ُ
سررو َل ا ِ
أنّها قالتَ :
ْ
السررل َ
ى
اطل .فَهِ ْن دَ َخ َل ِب َها فَلَ َها ال َم ْه ُر ِب َما ْ
اسررتَ َح ال ِم ْن فَ ْر ِج َها .فَهِ ْن ت ََشررا َج ُروا ،فَ ُّ
فَنِكَا ُح َها بَ ِ
ى َم ْن الَ َو ِل ا
طانُ َو ِل ُّ
لَه))[.]84
اجتمع في سرررياق هذا الحديث من أدلة العموم ما اجتمع ،حيث ّ
ي) يدل على عموم
إن اسرررم الشررررط (أ ّ
َ
األًياء وأضيالت إليه (ما) اإلبهامية مزيدة لتوكيد العموم .وأفاد مجيء لاللة ( ْام َرأةٍ) نكرة في سياق الشرط
إلفادة العموم أيضرراً ،فهو يشررمل جميع النسرراء صررغيرة أو كبيرة ،بكرا ً أو ثيباً ،حرة أو أمة دون اسررتثناء،
عنهن من غير تخصرريص ببعضر ا
ا
ي فعله
وللي إلفادة سررلب الوالية
رهن دون بع  .و ُحذ َ
ِا الالاعل -هنا -وبُنِ َ
ّ
للمجهول في قوله ( نُ ِك َح ْ
وألن
ت) ل يجاز ،فضرررالً عن عدم تحقق غرة معين في الكالم بذكر الالاعل،
المقام مقام غياب ًررط الولي وفسراد عقد النكا واقتضرى للي حذا الالاعل والتركيز على الحكم الذي من
أجله سريق الحديث ،فضرالً عن إفادته داللة العموم بهغالال لكر الالاعل وبناء الالعل للمجهول .وجاء التكرار
اطل) ل نذار والزجر والتوكيد ،حيث إنّه  كررها ثالث مرات لتتمكن
اللاللي لجواب الشررررط (فَنِكَا ُح َها بَ ِ
في نالس السرررامع ،وترتيب بطالن النكا مع الشررررط في معرة الجزاء يعدّ غاية الداللة على العموم مع
سناة بيانية في كالم العرب وجاء عليها القرآن
الالصاحة والجزالة .والتكرر اللاللي أفهر أنواع التأكيد وهو ُ
الكريم والحديث النبوي الشرررريف ،قال السررريوطي في مزهره(( :من سرررنن العرب التكرير واإلعادة إرادة
اإلبالا بحسرب العناية في األمر))[ ،]85وهو من أسراليب الحديث النبوي الشرريف ومما يرول عن أنس 
في وصرف فصراحة النبي  أنّه قال(( :كان رسرول هللا  يعيد الكلمة ثالثا ً لتعقل عنه))[ .]86وجاء المجاز
المرسرل في لاللة (فَ ِنكَا ُح َها) وعالقته المسرببية الغائية من تسرمية الشريء باسرم ما يتسربب عنهّ ،
فهن النكا -
هنا -مجاز عن العقد وهو المقصود بالبطالن ،فأطلق المسبب وأراد سببه ا
ألن النكا هو غاية العقد[.]87
 .7.1الصداق:
ً
ً
فريضررة جعلها هللا  حقا للمرأة ،وهو ما يعطى للمرأة عند الزواج تكريما لها ،ويعدّ طريقة يلهر من
خاللها الرجل رغبته وموداته لها ،فضرالً عن إفهار طابع القوامة التي أسرندها هللا  للرجال ،وبيان قدرته
حق أح ٍد سرلبها إيّاه دون وجه ّ
حرية تصررفها به ،إل ليس من ّ
حق إالا ما
على تحمل مسرؤولياتها ،وأكدا على ِ ّ
أعطتره عن طيرب نالس منهرا ،ونجرد في نصرررروص نبويرة عردِّة أ ّنره ر ا
غرب في تقليلره ،وعردم المغراالة فيره ،وممرا
سو ُل هللا ِ :إ ان أَ ْع َ
س ُرهُ مؤنَةً))[.]88
يرول عن السيدة عائشة  أنّها قالت(( :قَا َل َر ُ
لم ال ِنّكَا ِ َب َر َكةً أَ ْي َ
جاء الخبر -هنا -بأسلوب بالغي رائع غاية في الداللة واإليجاز ،حيث بدأ بررر ا
ر(إن) لتوكيده وتقريره في
صرة المهور ،واسرتعمل اسرم التالضريل (أَ ْع َ
لم) لمزيد
ألهان النا
ِّ
للكف عن المغاالة في تكاليف الزواج وخا ا
ّ
ّ
الترغيب والتأثير مضرررافة إلى االسرررم اللاهر (ال ِنكَا ) ،حيث إن هذه اإلضرررافة أفادت العموم والشرررمول
والسعة واإلحاطة ،أي :أعلم من كل نكا .
َ
َ
ولتعدد جوانب المالاضرررلة في اسرررم التالضررريل (أ ْعلم) اقتضرررى لكر المميز ،لتعيين أحدها ،وهو لالظ
(بَ َر َكةً) الذي حدد وجه المالاضررلة ،ولوال لِكره الحتمل أن يكون في السرررور والالر  ،أو الجمال أو غيرها
من المعاني ،فهو كقوله تعالى ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [ .]89فلو لم يذكر لاللة ﮋﯺﮊ الحتمل لالظ
ﮋ ﯸ ﮊ أن يكون في النسرب أو المحباة ،فلما قال ﮋ ﯺ ﮊ انتالى غيره ،وللي ّ
ألن اسرم التالضريل من المبهمات
ْسر ُرهُ) مضرافا ً إلى الضرمير،
التي تحتاج إلى ِ ّ
مالسرر ليتضرح معناها[ .]90يقابله اسرم تالضريل آخر ،وهو (أَي َ
ا
وأفادت هذه اإلضررافة التخصرريص والتقليل ،فليس كل نكا عليم بركة ،وإنما القليل م ّما تيسرررت مؤونته،
وفيه توسررعت داللة اسررم التالضرريل عن طريق مقابلته باسررم تالضرريل آخر يصرررا معنى األول إلى المعنى
المقابل ،أما لالظ (مؤنَةً) أفاد العموم ،وهو اسرررم ِلما يتحمله ربُّ األسررررة كم ثقل النالقة على أهل بيته[،]91
ويردخرل في معنراه القوت ،والرذخيرة ،وهي ممرا كران يُ َقردّم كمهر للعرو  ،ويُعردّ من أيسررررر م يُقردام ،حيرث ّ
إن
الخاطب يُقدّم ما متيسرررر عنده إن كان فالحا ً قَد َام ًررري ا ً م ّما يزرع من حنطة ونحوها ،وإن كان محاربا ً قَد َام
ًي ا ً من عداته ،كما قدام علي  درعه مهرا ً للسيدة فاطمة .]92[ 
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ومن بالغة اسررم التالضرريل ما يؤديه من دور بارز في تنويع المعاني ،وللي عن طريق عدم التصررريح
بالمالضررول ،فضررالً عن الداللة على التالاوت والتالاضررل الحاصررل والذي يترك أمر تحديد أبعاده للمتلقي،
وبهذا تتوسع دائرة المعاني بأيسر األلالاف وأق ّل التركيبات.
 .8.1اعالن النكاح:
وخاصررة م ّمن له صرررلة بالمتعاقدين ،حاللا ً
الشرررأن في عقد الزواج أن يكون معلنا ً مشرررتهرا ً بين النا
ّ
لألسررباب والحرمات من القيل والقال ،ولهذا أوصررى النبي  أه ال الزوجين أن يعلنوا عن النكا بالوسررائل
المعروفة في عصررررهم ،وباألماكن التي يرتادونها في عباداتهم .وهي وصررياة تسررراير الالطرة وال تنحرا
عنهرا ،وتوافق الطبراع السررررليمرة وال تتنراق معهرا ،وتتجراوب مع الغرائز البشررررريرة المعتردلرة وال تكبتهرا،
وي عن عائشة  أنّها قالت :قال رسول هللا (( :أَ ْع ِلنُوا َهذَا
فاإلسالم هو دين الالطرة ومنهج الحياة ،وم ّما ُر َ
ْ
َ
َ
َ
ش راةٍ فَهِلَا َخ َ
ب أ َحدُ ُك ُم ْام َرأة ً َوقَ ْد
وا َوليُو ِل ْم أ َحدُ ُك ْم َولَ ْو ِب َ
اج ِد َو ْ
علَ ْي ِه ِبالدُّفُ ِ
ط َ
اض ر ِربُوا َ
النِّ َكا َ َواجْ َعلُوهُ فِى ْال َم َ
سر ِ
ب ِبالس َاوا ِد فَ ْليُ ْع ِل ْم َها الَ يَغُ ارنا َها))[.]93
ض َ
َخ َ
َ
ّ
إن سرياق الحديث الشرريف سرياق طلب قائم على أسرلوب األمر ،وبدأ بالعل األمر (أ ْع ِلنُوا) للداللة على
الوجوب فهو أمر حقيقي يُلزم المسرلمين بهًرهار النكا وإفهار السررور والالر ليتميز النكا الشررعي درأ ً
للشرربهة ،وجاء اسررم اإلًررارة ( َهذَا) في سررياق الكالم مع ّ
أن المعنى يتأتى دونه ،فيقال :أَ ْع ِلنُوا النِّكَا َ  ،وللي
لغرة بالغي يتمثل في تمييزه أكمل تمييز إلحضراره في لهن لكونه إًرارة حسريّة يؤتى بها ِلما هو مشراهد
بالحس على الحقيقة ،وهنا نجده أنزل غير المشررراهد منزلة المشررراهد على سررربيل المجاز ،مبالغة في جلب
ِّ
والحث على العناية به[ ،]94كما في قوله تعالى :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [ ،]95فاإلًرارة فيه
االنتباه إليه
ِّ
ّ
وحث النا على تدبره والعمل بما فيه.
للتعليم
اج ِد) أمر أفاد معنى النصرررح واإلرًررراد ببيان المكان الذي يُعلن فيه النكا ،
قولهَ ( :واجْ َعلُوهُ فِى ْال َم َ
سررر ِ
والضرررمير يحيل إلى لالظ النكا  ،والمقصرررود منه عقد النكا الذي هو اإليجاب والقبول وًررراهدان ،وليس
النكا حقيقة ،فهو مجاز مرسرل عالقته الكلية ،وال ًريّ في ّ
أن جعل عقد النكا في المسرجد أبلغ في إعالنه
واإللاعرة بره ،إل ّ
راصررررة في العصررررور األولى كرانرت بمثرابرة المنترديرات العرامرة يجتمع فيهرا
إن المسرررراجرد وخ ّ
الصررالحون للعبادة وأخذ العلم ،وهي أفضررل بقاع األرة وأًرررفها ،وعقد النكا كذلي من أفضررل العقود
ا
ويمن على المتعاقدين بحسرن
وأًررفها ،فال عجب أن يأمر النبي بجعله في المسراجد ،ليبارك هللا هذا العقد،
الصحبة ويزيدهما موداة ورحمة.
وا) أمر خرج إلى معنى اإلبراحرة
ويرأتي بتركيرب إنشرررررائي آخر ،وهو قولرهْ ( :
علَيرْ ِه ِبرالردُّفُ ِ
اضرررر ِربُوا َ
علَ ْي ِه) للتخصريص ،فهو مبا
واالسرتحباب ،ويكون في غير المسراجد قطعاً ،وجاء تقديم الجار والمجرور ( َ
اضر ِربُوا) أن األمر موجه للرجال والنسرراء،
بحدود معينة في وقت إعالن النكا ودون مبالغة .وأفاد قوله ( ْ
ّ
فال يختص ضرررب الدفوا بالنسرراء دون الرجال وهو فاهر المعنى ،ولكنه رخصررة للنسرراء فقطعلى نحو
مالكر اإلمام ابن حجر (( :واستدل بقوله اضربوا على أن للي ال يختص بالنساء لكنه ضعيف واألحاديث
القوية فيها اإللن في للي للنسررراء فال يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشررربه بهن))[ ،]96فهو عدول
الدا وإنشرراد
إلى لالظ المذكر لمناسرربة ما قبله -أَ ْع ِلنُوا -والًررتراك الرجال فيه بالسررما لنسررائهم بضرررب
ّ
األًعار.
ْ
َ
ُ
ويالحظ في الحديث ّ
اج ِد) ووصلت جملة
أن جملة (أ ْع ِلنُوا َهذَا النِّكَا َ ) وصلت بجملة ( َواجْ عَلوهُ فِى ال َم َ
س ِ
ْ
َ
وا) الجملة التي سرربقتها ،فضررالً عن اتصررالها بالجملة التي بعدها (ليُو ِل ْم أ َحدُ ُك ْم َولَ ْو
( ْ
علَ ْي ِه ِبالدُّفُ ِ
اضرر ِربُوا َ
ش راةٍ) ،بوسرراطة حرا العطف الواو ،والوصررل فيها واجب ،التالاقها إنشررا ًء ومعنى فكلها تراكيب إنشررائية
ِب َ
َ
ُ
اضرررر ِربُوا)
طلبيرة تجمعهرا منراسرررربرة واحدة هي إًررررهرار النكرا  .ثم ينتقل األمر من الجمع (أ ْع ِلنُوا-اجْ َعلوهُْ -
والمقصررررود بره أهرل الزوجين ،إلى المالرد ( ْليُو ِل ْم -فَ ْليُ ْع ِل ْم َهرا) مع تكرار لالظ (أَ َحردُ ُك ُم) لترأكيرد خطراب الجمع
وعموم األمر للمسلمين كافة.
ْ
َ
شرراةٍ) والمأمور-هنا -غير
وجاءت صرريغة األمر الدالة على االسررتحباب في قولهَ ( :وليُو ِل ْم أ َحدُ ُك ْم َولَ ْو ِب َ
محدد ،قد يكون العريس نالسرره ،أو أي أحد من أهله وعصرربته ،وأفادت (لَ ْو) التقليل وتوسرريع المعنىّ ،
ألن
الوليمة ولو بشراة يد ُّل على أنّه إلا أولم بشراتين أو ثالث أفضرل لدعوة إخوانه وإكرامهم ،وإلا لم يتيسرر أولم
ولو بغير ًاة ،ومما روي عن النبي  أنّه ل ّما تزوج صالية  أولم عليها بالحيس؛ وهو تمر يخل مع األق
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سرررر انرة مسررررتحبرّة ومن طرق إعالن النكرا وإفهرار الالر
والسررررمن ويعجن وي
ُسررررول كرالثريرد[ ،]97فهو ُ
ا
والسررور .وفي قوله ( فَهِلَا َخ َ
ب بِالسر َاوا ِد) قيّد التركيب الخبري بحرا الشررط
ضر َ
ب أَ َحدُ ُك ُم ْام َرأَة ً َوقَ ْد َخ َ
ط َ
الردال على االسررررتقبرال (إِلَا) والرذي من ًررررأنره أن يرأتي في حردث كثير الوقوع ،ولكر المالعول بره ( ْام َرأَة ً)
للعناية واالهتمام مع تنكيره لياليد العموم ،فالحكم يشرررمل كل النسررراء صرررغيرة أو كبيرة ،بنت ع ٍ ّم أو بعيدة،
ا
كلهن يشرتر ا
ا
إحداهن وكان قد غيار لون لحيته وًرعره بالسرواد
كن في الحقوق نالسرها ،فهلا خطب
سريدة أو أمة
ْ
إلخالاء الشريب (فَليُ ْع ِل ْم َها) وهو أمر خرج إلى معنى النصرح واإلرًرادّ ،
ألن فيه دعوة إلى الصردق والوضو
في بردء العالقرة بين الزوجين ولتسررررتمر بينهمرا طيلرة بقرائهمرا معراً ،ومن البرديع مجيء الترذييرل في قولره (الَ
يَغُ ارنا َها) زيادة في تكيد معنى األولى باسررتعمال صرريغة النهي مع توكيد الالعل بالنون الثقيلة ،ولم يخرج عن
معنى النصح واإلرًاد.
َ
َ
َ
ومن مرويات إعالن النكا ما ورد عن السيدة عائشة (( أنا َها زَ فا ْ
ار[]98
ت ْام َرأة ً ِإلَى َر ُج ٍل ِم ْن ْاأل ْن َ
ص ِ
ار يُ ْع ِجبُ ُه ْم اللا ْه ُو))[.]99
عا ِئ َ
ي اِ
ّللا َ :يا َ
شةَُ ،ما َكانَ َم َع ُك ْم لَ ْهوو فَهِ ان ْاأل َ ْن َ
ص َ
فَقَا َل نَ ِب ُّ
الدا وإنشراد األًرعار في الزفاا ،ولم يهتموا ببيان ًرخص
اهتم رواة هذا الحديث ببيان حكم ضررب
ّ
المرأة والرجل ،فجاءوا بهما نكرتين لكون تعيينهما زائدا ً على ما يقصررررد المتكلم بيانه ،فضرر رالً عن عموم
الحكم فهو يشمل جميع المسلمين وليس خاصا ً بهذين الشخصين.
ّ
الحث والترغيب .وفيه معنى التحضري  ،كأنّه قال :هال
قوله َ ( ما َكانَ َمعَ ُك ْم لَ ْهو) اسرتالهام غرضره:
ي لهوا ً ّ
ألن النا يعبرون به عن سررورهم واسرتبشرارهم
أخذتم معكم لهواً .واللهو هو
الدا واإلنشراد ُ
ّ
سرم ا
ار يُ ْع ِجبُ ُه ْم اللا ْه ُو) جملة تعليلية تؤكد األمر وتقويه ،والمعنى أناهم
بالخير القادم عليهم .وقوله ( فَهِ ان ْاأل َ ْن َ
صرر َ
يحبون اللهو أكثر من غيرهم ،وليس المعنى ّ
أن غيرهم ال يحبون اللهو ،فحربُّ اللهو فطرة في البشررررر ،إال
إناهم يتالاوتون فيه.
 .9.1الخلع والطالق:
من حكمة هللا ّ 
ًررع الطالق والخلع إن اسرتحالت العشررة بالمعروا بين الزوجين ،وتعذر إقامة
أن ا
حدود هللا بينهما ،فقد تالسرد الحال بين الزوجين ويصربح بقاء راب الزواج نقمة على الرجل بالتزامه بالنالقة
والسركنى ،وعلى المرأة بالحبس وسروء العشررة والخصرومة الدائمة ،فيكون بقاؤه مضررة ال فائدة منه ،ولذا
وي
اقتضرى وجود ما يح ُّل هذا العقد ليزول الضررر ،فهو رحمة من هللا بعباده .ومن مرويات الطالق ما ُر َ
ى َ ودَنرا منهرا َقرا َلر ْ
عن عرائشررررة (( :أَ ان ا ْب َنرةَ ْال َج ْو ِن ْال ِكالَبِ ايرةَ لَ امرا أُد ِْخ َلر ْ
عولُ ِبرا ا ِ ِم ْنريَ َقرالَ:
ت :أَ ُ
ت َ
علَى النابِ ِ ّ
ت بِعَ ِل ٍيم ْال َح ِقى بِأ َ ْه ِل ِي»))[.]100
ع ْذ ِ
«لَقَ ْد ُ
بدأ الحديث بتركيب خبري يحتوي على (لَ اما) التي تسرتعمل لألمر الذي وقع لوقوع غيره ،فهي تقتضري
وجود جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أوالهما ،وتحمل داللة الشررررط باإلضرررافة إلى معنى (حين) لذلي
تسرررمى الشررررطية أو الحينية ،ومن بالغة اسرررتعمالها أنّها أفادت معنى المالاجأة والمباًررررة ،أي أنّها حين
أُد ِْخلَ ْ
ت على النبي  وحال اقترابه منها بادرت باالسرتعالة منه ،وقد تنبه الزمخشرري لهذه الداللة لرررررر(لَ اما)
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣﮊ[(( ،]101أي:
الحينية ،فقال في تالسرير قوله تعالى :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
وأول ما سرررمعوه من غير إجالة فكر وال إعادة نلر .ومن عنادهم وفلمهم:
بادهوه بالجحود سررراعة أتاهمّ ،
أنّهم سموه سحرا ً مبينا ً فاهرا ً أمره في البطالن ال ًبهة فيه))[.]102
ومن اإليجاز حذا الالاعل وبناء فعله للمجهول في قوله( :أُد ِْخلَ ْ
ت) لعدم تعلق غرة بذكره ،ولضررريق
المقام[ّ ]103
ألن سررياق الحديث يهتم ببيان حال تلي المرأة وقولها الصررادر عن جهالة وردّ رسررول هللا 
عليهرا ،وهو من األغراة الردالليرة السررررتعمرال الالعرل المبني للمجهول ،قرال ابن يعيش(( :وقرد يترك الالراعل
إيجرازا ً واختصررررراراً ،ألنره يكون غرة المتكلم اإلخبرار بره عن المالعول ال غير ،فترك الالراعرل إيجرازا ً
لالسرتغناء عنه))[ ،]104فهو يربطه باإليجاز واالختصرار ،أما السريوطي فقد ربطه باإلبهام في قوله(( :أو
قصرد إبهامه بأن ال يتعلق مراد المتكلم بتعيينه))[ ،]105فالي غياب الالاعل وعدم تسرميته ،ومن ثم بناء فعله
للمجهول يؤول برالضرررررورة إلى أن عنرايرة المتكلم انصرررررفرت عن الالراعرل إلى المالعول لترأديرة مراد المتكلم
(ودَنا) لغرة مختلف ،وهو احتراز عن العبث
ومقصرده ومراعاة مقتضرى الحال .وورد حذا فاعل الالعل َ
بنرا ًء على اللراهر إلغنراء القرينرة عنره[ ،]106وتقرديره :ودَنرا النبي منهرا .فالي لِكره تكرار وتطويرل دون
ّ
وألن الخبر-هنا -ال يصلح إالا له.
فائدة،
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ت بِعَ ِل ٍيم ْال َح ِقى ِبرأ َ ْه ِلر ِي) تركيرب خبري جراء مؤكردا ً بمؤكردين همرا (الالم) و (قرد) وفيره
عر ْذ ِ
قولره ( لَ َقر ْد ُ
خروج عن مقتضرى اللاهر ،حيث أنزل ال ُمخاطبة منزلة المنكر للحكم الذي تضرمنه الخبر ،قاصردا ً تبليغها
بأنّه قد أعالها من نالسره  تعليما ً هلل ؛ ّ
ألن من اسرتعال باهلل فقد اسرتعال بأعلم مسرتعال به ،فهو تأكيد على
علمة هللا  ،ودفعا ً ِلما قد يوسرو في نالسرها من خوا تجاه النبي  من أن يبقيها في عصرمته غصرباً،
هلل َفرأ ِعيرذُ ْوه))[ ،]107فيلزم
أو يعراقبهرا على قولهرا ،وتطبيقرا ً لقراعردة إيمرانيرة هي قولره َ (( :م ْن ْ
اسررررتَ َعرالَ ِبرا ِ
المؤمن أن يعيذ من استعال باهلل ،وإن كان في أحبّ ِ األًياء إليه ،ومما زاد التركيب توكيدا ً وقوع الالم لشداة
ت بِعَ ِل ٍيم.
ع ْذ ِ
توكيدها في جواب قسم محذوا ،وتقدير الكالم :تاهلل لَقَ ْد ُ
وفي قولره ْ ( ال َح ِقى ِبرأ َ ْه ِلر ِي) كنرايرة من كنرايرات الطالق ،حيرث يحتمرل التركيرب داللتين ،األولى :أن يراد
بهرا حقيقرة اللالظ ،وهو أن يعيردهرا إلى أهلهرا دون إرادة الطالق ،مثلمرا قرال كعرب بن مرالري حينمرا جراءه منردوب
سو َل هللاِ  لى هللا عليه وسلم يَأ ْ ُم ُركَ أَ ْن تَ ْعت َِز َل
من رسول هللا  ،ل ّما هاجروا جاءه وصاحبيه ،فقال (( ِإ ان َر ُ
ْ
ْ
َ
ْام َرأَتَيَ فَقُ ْلرتُ  :أ ُ َ
ي ِمث َل لَلِيَ فَقُلتُ
صرررر ِ
ط ِلّقُ َهرا أَ ْم َمالَا أَ ْف َع ُل .قَالَ :الَ بَ ِل ا ْعت َِز ْل َهاَ ،والَ تَ ْق َر ْب َها َوأ ْر َ
سرررر َل ِإلَى َ
احبَ ا
االم ِر))[ .]108فرأراد حقيقرة اللالظ وليس
ي هللاُ فِي هرذَا ْ
ْ
الم َرأَتِيْ :ال َح ِقي ِبرأ َ ْه ِلر ِي ،فَ ُكونِي ِع ْنردَ ُه ْم َحتاى يَ ْق ِ
ضرررر َ
الطالق ،إنّمرا هو إلن برذهرابهرا إلى أهلهرا ،والثرانيرة :قصررررد بهرا الطالق ،ومثرل هرذه الكنرايرات تعتمرد على نيرة
صررراحبها ،قال الخطابي(( :في الحديث داللة على أنّه إلا قال لها إلحقي بأهلي ولم يرده طالقا ً أنه ال يكون
طالقا ً وكذلي سرائر الكنايات األخرل كلها على قياسره))[ ،]109كنّى رسرول هللا  عن الطالق بهذا التعبير
الرقيق مما يد ُّل على سرمو مكانته وحسرن تعامله مع أزواجه بصرورة خاصرة ،والمسرلمين بصرورة عامة،
حيث ّ
إن المرأة تلحق بأهلها إلا صررررارت مطلقة ،وتلهر داللة الطالق في النص من خالل سررررياق الكالم
وتضافر القرائن.
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ا
َ
ض َها
ت ب ِْن قي ِْس ب ِْن َ
عائِ َ
س ْه ٍل كَانَت ِعندَ ثابِ ِ
س َر بَ ْع َ
ً اما ٍ ف َ
عن َ
ومما روي (( َ
ض َربَ َها فك َ
شة أن َحبِيبَة بِنتَ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْح فَ ْ
فَأَت ْ
ارق َها» .فَقَا َل
َت َر ُ
ّللا  بَ ْعدَ ُّ
سرر رو َل ا ِ
اًرر رتَ َكتهُ إِل ْي ِه فَدَ َ
ى  ثابِتًا فَقَا َل « ُخذ بَ ْع َ َما ِل َها َوفَ ِ
عا النابِ ُّ
الصرر رب ِ
ى ُ « خ ْذ ُه َما
ّللا قَا َل «نَ َع ْم» .قَا َل فَهِنِّى أَ ْ
صررررلُ ُح لَلِيَ يَا َر ُ
َويَ ْ
سررررو َل ا ِ
صرررردَ ْقت ُ َهرا َحدِيقَتَي ِْن َو ُه َمرا ِب َير ِدهَا فَ َقرا َل النا ِب ُّ
ار ْق َها» .فَالَ َع َل))[.]110
َوفَ ِ
صرة ّأول خلع في اإلسرالم بين حبيبة بنت سرهل وثابت بن قيس  ،وفيه أنّها جاءت
يروي هذا الحديث ق ا
إلى النبي  بعد صرالة الالجر تشركو إليه زوجها أنّه ضرربها ،وكسرر بعضرها ،وجاء في بع الروايات أنّه
ضرها)[ ،]112فاسرتدعى رسرول هللا 
كسرر يدها[ ،]111وفي رواية أخرل قيل :إنّه كسرر أعلى كتالها (نُ ْغ ً
ثابتا ً وأمره أن يأخذ ما أعطاها من مهر ويالارقها ،فحدث الخلع.
ومن الجرانرب البالغي نجرد روعرة الكنرايرة في تركيرب (كرَ انرَ ْ
ت ِع ْنردَ) وهو كنرايرة عن الزواج ،أي :في
عصرمته ،وهو ما قررت مناسربة الحديث وسرياق الكالم وتضرافر القرائن التي اسرتبعدت الداللة الحقيقية للالظ
وأحالت إلى معنى الزواج .وأفاد لالظ ( ِع ْندَ) الداللة على أنّها وإن كانت زوجته في عصمته إال إن عالقتهما
والشرا  ،حيث إنهم إلا أرادوا
يشوبها ًيء من التوتر وعدم االنسجام ،وهذا ما وجدناه في كتب المالسرين
ّ
التعبير عن الزواج بهذه الكناية جاءوا بها في سرياق الحديث عن أزواج يشروب عالقتهم االضرطراب وعدم
التالاهم ،وإلا رجعنا إلى حديث السرريدة عائشررة  في الكالاءة ،حديث ضررباعة بنت الزبير ،وجدنا في نهايته
قولهَ ( :وكَان ْ
َت تَحْ تَ ْال ِم ْقدَا ِد ب ِْن ْاألَس َْو ِد) ،وهو أيضا ً كناية عن الزواج ،ولكن ًتان ما بين الداللتين ،وأفادت
هذه الكناية بيان حال الزوجين بصررورة جميلة موجزة ال يؤديها لالظ الزواج على حقيقته فيما لو قلنا :كانت
زوجة ثابت بن قيس.
َ
َ
َ
ِا
س َر بَ ْع َ
ومن بالغة الحذا مجيء األفعال (ف َ
ض َربَ َها فك َ
ض َها) دون لكر الالاعل لداللة ما قبله عليه ف ُحذ َ
إيجازا ً واختصرارا ً للكالم ،وكذلي اسرتعمال الضرمير (ها) وتكراره في النص ،ل حالة إلى حبيبة بنت سرهل،
وأصررل اسررتعمال الضررمير دون االسررم اللاهر في البالغة العربية إنّما كان لالختصررار ،وتقليل من طول
الكالم الذي يحصرررل بذكر األسرررماء اللاهرة ابتدا ًء وتكراراً ،فحصرررل االكتالاء-هنا -بالعدول عن االسرررم
اللاهر إلى الضرمير وأفاد إيجازا ً واختصرارا ً للكالم بعيدا ً عن التطويل دون فائدة .ومن إيجاز حذا الالاعل
قوله( :فَأَت ْ
ّللا  )لداللة ما قبله عليه ،وتقدير الكالم :فأتت حبيبة رسرررول هللا  .ويتمثل اطناب
َت َر ُ
سرررو َل ا ِ
ْح) حيث جاءت معترضرة بين إتيانها رسرول هللا  وبين ًركوتها له،
االعتراة في ًربه الجملة ( َب ْعدَ ال ُّ
صرب ِ
إلفادة معنى مبادرتها بالشرررركول في أقرب وقت ممكن ِلما وقع عليها من ألل فأتته ًرررراكية في هذا الوقت
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وفي غلس اللالم ،وياليد أنه ضررربها ليالً ،والمقصررود بعد صررالة الصرربح ،ف ُحذفت كلمة (صررالة) للعلم به
واإليجاز .وكذلي نلحظ إيجاز الحذا والعدول من االسرررم اللاهر إلى الضرررمير في قوله( :فَ ْ
اًر رتَ َكتْهُ ِإلَ ْي ِه)
حيث ُحذا الالاعل ،وأحال الضرررمير األول إلى ثابت بن قيس ،وأحال الضرررمير الثاني إلى رسرررول هللا ،
وللي غاية في اإليجاز والبالغة والمسروا له وجود القرائن الدالة وتجنب التكرار ،وتقدير الكالم :فاًرتكت
حبيبة ثابتا ً إلى رسول هللا .
عا
ونجده عدل من اسرتعمال الضرمير للداللة على األسرماء إلى لكر االسرم اللاهر صرريحا ً في قوله( :فَدَ َ
ى  ثرَا ِبترًا) حيرث لكر المالعول بره (ثرَا ِبترًا) مع إمكرانيرة العردول عنره إلى الضررررمير ،فيقرال فردعراه النبي ،
النا ِب ُّ
ولكنه آثر الذكر ،وكرر لكر االسررررم مراعاة لطول الالصررررل أوالً ل ال يجيء الكالم مبتورا ً ليس له طالوة،
وتهي ة المتلقي لعرة الحوار الذي دار بين رسررول هللا  وثابت بن قيس  ،حيث ّ
إن األدوار في الحوار
سررتكون الكلمة فيها للنبي  ويعقبه ثابت بن قيس وهكذا على الترتيب ووفق السررياق ،فض رالً عن االلتالات
َسر َر ،فَأَت ْ
َت،
من أسرلوب الغيبة وتعاقب األحداث في األفعال الماضرية المتصرلة بالالاء العاطالة (فَ َ
ضر َربَ َها ،فَك َ
فَ ْ
ى َ وثَا ِبتًا) قرينة دالة
اًر رتَ َكتْهُ ،فَدَ َ
عا) إلى أسرررلوب الحوار ،وليكون لكر االسرررم اللاهر في ُك ٍّل من (النا ِب ُّ
ومسوا للمحذوفات التالية لهذا الذكر واالكتالاء بلالظ القول.
ار ْق َها) وهو أمر خرج إلى معنى اإلرًرراد ،حيث
وجاء التركيب اإلنشررائي في قوله ( ُخ ْذ َب ْع َ َما ِل َها َوفَ ِ
إنّه  وجد من حبيبة رغبة قوية في االفتراق عن زوجها واستحالة الصلح بينهما ،فمر ثابتا ً أن يأخذ بع
مرا في يردهرا ويالرارقهرا ،نلحظ أ ّنره  لم يرأمر ثرابترا ً برأخرذ مرا أمهرهرا-هنرا -الحتمراليرة أن تكون قرد تصرررررفرت فيره
وأفنتره ،لرذا قرال (بَ ْع َ َمرا ِل َهرا) أي :مرا يمكن أن تالتردي بره نالسررررهرا وإن كران أقر ّل م ّمرا أعطراهرا من مهر .أمرا
ار ْق َها) كناية عن الطالق دون ألالاف األخرل ،مثل لالظ (سررحها) ،فأجاب عنه صراحب
مجيء فعل األمر (فَ ِ
مالك التأويل في بيان مناسررربة اللالظ للسرررياق بين قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [.]113
ّ
((إن آية البقرة جاءت في سررررياق النهي عن
وقوله تعالى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [ ،]114حيث قال:
مضررارة النسرراء ،وتحريم أخذ ًرريء منهن ،ما لم يكن منهن ما يسرروا للي ،كأن ال يقمن ًرررع هللا ،أو ال
ّ
إليهن حالي االتصرال واالنالصرال ،لم يكن ليناسرب ما قصرد من هذا أن يعبر
يلتزمن بأحكامه ...واإلحسران
بلالظ ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ ّ
ألن لالظ الالراق أقرب إلى اإلسرررراءة منه إلى اإلحسرررران))[ .]115ويتبين منه مناسرررربة لالظ
المالارقة لسررررياق الكالم ،لكونه في الخلع ويوجب على المرأة الشرررراكية أن تالتدي نالسررررها للتخلص من قيد
الزواج .فضرالّ عن أنّه  خاطب به ثابتاً ،وكأنّه ينكر عليه ما قام به من ضررب المرأته باسرتعمال لالظ فيه
ار ْق َها) بحرا العطف الواو ،التالاقهما
ًرررريء من الغللرة .ووصررررل بين جملرة ( ُخ ْذ َب ْع َ َما ِل َها) وجملة (فَ ِ
إنشائياً ،فضالً عن كونهما يشتركان في مناسبة واحدة وهي الالراق.
ّللاو) وهو استالهام ُحذفت أداته للتخاليف ،أي :هل
صلُ ُح لَلِيَ َيا َر ُ
ومن التركيب اإلنشائي قولهَ ( :و َي ْ
سو َل ا ِ
يجوز أن آخذ بع مالها وأُفارقها ،وخرج االسرررتالهام-هنا -إلى معنى التعجب وإفهار االسرررتحسررران لهذا
الحكم كونه يُرضري الطرفين وال يغبن ا
حق أحد .ويالحظ في سرياق الحديث ا
أن االكتالاء بالجواب جاء بلاللة
ِا من النص باقي الكالم لداللة ما قبله عليه واكتالا ًء بالقرائن
(نَعَ ْم) إجابة عن السررؤال الموجه إليه  ،و ُحذ َ
الواردة في السررؤال التي يُسررتدل بها على المحذوا ،وتقديره :نعم يصررلح للي .وينتقل أسررلوب الحوار من
صر ردَ ْقت ُ َها َح ِديقَتَي ِْن) وفيه خروج
التراكيب اإلنشرررائية إلى تركيب خبري مؤكد بمؤك ٍد واحد في قوله( :فَهِنِّي أَ ْ
عن مقتضررررى اللاهر حيث أنزل خالي الذهن منزلة المتردد في قبول الحكم قصررررد التأثير وتقوية الحجة،
وفي قولهَ ( :و ُه َما بِيَ ِدهَا) مجاز مرسرل عالقته السرببية ،حيث لكر اليد وليس المراد به المعنى الحقيقي لها،
وإنّمرا أراد بهرذا اللالظ أنّهمرا تحرت ملكهرا وتصرررررفهراّ ،
ألن أكثر مرا يلهر سررررلطران القردرة في اليرد ،فجراء بهرا
للداللة على التملي ،فضرالً عن إرادته معنى الحال من وجودهما تحت تصرررفها ويمكنه اسررترجاعهما منها
بنا ًء على حكم النبي .
ار ْق َهرا) توكيرد على جواز أن يرأخرذهمرا فرديرة عنهرا ويطلقهرا ،ووصررررل بين
وفي تكرار األمر ( ُخر ْذ ُه َمرا َو َفر ِ
الجملتين التالاقهما إنشررا ًء ،ومناسرربتهما واحدة وهي الخلع ،وفي رواية أخرل جاء السررياق بحرا العطف
ار ْق َهرا)[ ،]116إلفرادة الترتيرب المعنوي ،أي إن األخرذ يكون قبرل المالرارقرة بالرارق زمني قليرل،
( ُخر ْذه َُمرا فَالرَ ِ
وربما يرجع السررربب في اسرررتعمال هذا الحرا إلى أن أخذ الحديقتين يحتاج إلى مكاتبة كونهما فدية تالتدي
بها نالسرررها ،وهذا يتطلب وجود كاتب وًرررهود ،مما يتطلب وجود فارق زمني بسررري بين األخذ والمالارقة
وهللا أعلم.
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.2الخاتمة
الخطبرة والزواج ،حيرث وجردنرا ّ
أن الحرديرث
أفهر البحرث الثراء البالغي لمرويرات أمهرات المؤمنين في ِ
الواحد ينطوي على أكثر من غرة بالغي تتواًررج بعضررها مع بع من أجل تقرير المعنى في النالس،
فضررررالً عن تحقيقهرا البعرد الجمرالي ،فهي مرويرات زاخرة بالي من التراكيرب المتميزة بالنيتهرا وجمرالهرا،
وللي يعود لتنوع أساليبها بين الخبر واإلنشاء ،ولكل نوع أغراضه البالغية ومقاصده المتنوعة التي يرمي
إليهرا ،وممرا تميزت بره هرذه المرويرات كثرة االنزيراحرات المتمثلرة برأبرز فواهر العردول من مثرل التقرديم
والتأخير والذكر والحذا والالصرل والوصرل ،لتدلل على المقصرود بأبلغ العبارات وأجمل التراكيب ،وكذلي
الدقة البالغة في اسررررتعمال الصرررريغ الصرررررفية والمالردات بما يتالءم مع مناسرررربة كل حديث والمقام الذي
يسررتدعيه ،وغلب على بع هذه المرويات اإليجاز والتوازن بين عباراتها لتكون أعلق باأللهان وألصررق
باألفواه بمرا يجعلهرا قريبرة من النالو معلقرة في القلوب ،وما كان لهرا أن تلهر بهرذه الصررررورة الخالبة لوال
تماسكها وانسجامها واتساقها ،وتلي ميزة أخرل تضاا إلى األسلوب النبوي الشريف.
المصادر
[ ]1أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (ت273ھ) ،سنن ابن ماجة ،د .بشار عواد معروف ،دار الجيل ،ط ،1بيروت،
1998م ،ح.633/1 :1968
[ ]2اإلنشاء الطلبي :وھو ما يستدعي مطلوبا ً غير حاصل وقت الطلب ،ينظر :أ.د .فضل حسن عباس (ت2011م) ،البالغة
فنونها وأفنانها ،دار الفرقان ،ط ،11األردن2007 ،م.147 :
[ ]3األعراف :اآلية .155
[ ]4ينظر :جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538ھ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
األقاويل في وجوه التأويل ،عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،مكتبة العبيكان ،ط ،1الرياض1998 ،م/2 :
 ،516و عبد الرؤف المناوي(ت1031ھ) ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،دار المعرفة ،ط ،2بيروت1972 ،م فيض
القدير.237/3 :
[ ]5المجاز المرسل :ھو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة لعالقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إيراد
المعنى األصلي ،ينظر :د .أحمد مطلوب (ت2018م) ،معجم المصطلحات البالغية وتطورھا ،الدار العربية للموسوعات،
ط ،1بيروت2006 ،م.197/3 :
[ ]6أبو الحسن الماوردي (ت450ھ) ،أدب الدنيا والدين ،محمد كريم راجح ،دار اقرأ ،ط ،4بيروت1985 ،م.172:
[ ]7الجناس :وھو ما اتفقت فيه لفظتان في أربعة أمور ،ھي أنواع الحروف ،وعددھا ،وھيئتها ،وترتيبها ،ويسمى الجناس
التام ،أما الجناس الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان بأحد ھذه األمور األربعة :ينظر :د .أحمد مطلوب (ت2018م) و د.
حسن البصير (ت1987م) ،البالغة والتطبيق ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ط ،2العراق1999 ،م.451 :
[ ]8ينظر :محمد بن مكرم بن علي بن منظور اإلفريقي(ت711ھ) ،لسان العرب ،دار صادر ،ط ،3بيروت1414 ،ھ،
مادة كفأ.3892 :
[ ]9ينظر :شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني (ت977ھ) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد
خليل عيتاني ،دار المعرفة ،ط ،1بيروت1997 ،م.165/3 :
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[ ]10ينظر :أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت676ھ) ،كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي ،محمد نجيب
المطيعي ،دار السالم ،القاھرة.282/7 :
[ ]11ينظر :فيض القدير.237/3 :
[ ]12ينظر :علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (ت816ھ) ،معجم التعريفات ،محمد صديق المنشاوي ،دار الفضيلة،
القاھرة2004 ،م.46 :
[ ]13الوصل :عطف الجمل بعضها على بعض بوساطة الواو ،والفصل :ترك ھذا العطف :ينظر :أبو بكر عبد القاھر بن
عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي (ت471ھ) ،كتاب دالئل اإلعجاز ،محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،ط،5
القاھرة2004 ،م.222 :
[ ]14أبو عبد هللا اسماعيل البخاري (ت256ھ) ،صحيح البخاري ،محمد علي قطب وھشام البخاري ،شركة أبناء شريف
األنصاري ،د.ط ،بيروت2007 ،م ،ح.1635/3 :5077
[ ]15ينظر :د .فاضل صالح السامرائي ،معاني النحو ،دار إحياء التراث العربي ،ط ،1بيروت2007 ،م.14/2 :
[ ]16ينظر :عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت739ھ) ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،مؤسسة الرسالة ،د.ط،
بيروت1993 ،م ،ح.174/10 :174
[ ]17ينظر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد :ابن األثير الجزري (ت606ھ) ،جامع األصول في أحاديث
الرسول ،ط ،1مطبعة المالح1969 ،م ،ح.404/11 :8943
[ ]18ينظر :أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت852ھ) ،فتح الباري ،عبد القادر شيبة الحمد ،مكتبة الملك فهد الوطنية،
ط ،1السعودية2001 ،م.121/9 :
[ ]19بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت855ھ) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،عبد هللا محمود محمد
عمر ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت2001 ،م.105/20 :
[ ]20التشبيه التمثيلي :وھو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد ،ينظر :جالل الدين أبو عبد هللا محمد ابن
قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد عبد الرحمن القزويني (ت739ھ) ،اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع،
دار الكتب العلمية ،بيروت.216 :
[ ]21ينظر :د .عبد الفتاح الشين ،من بالغة الحديث الشريف ،مكتبات عكاظ ،ط ،1السعودية1982 ،م.101 :
[ ]22ينظر :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي (ت1205ھ) ،تاج العروس من جواھر القاموس،
دار الهداية ،الكويت1965 ،م ،مادة رتع.59/21 :
[ ]23ينظر :لسان العرب ،مادة رعى.1676 :
[ ]24محمد فؤاد عبد الباقي (ت1967م) ،اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ،سيد بن إبراھيم بن
صادق بن عمران ،دار الحديث ،د.ط ،القاھرة2005 ،م ،ح.1542 :517
[ ]25المشاكلة ھي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه بصحبته تحقيقا ً أو تقديراً ،ينظر :عبد المتعال الصعيدي (ت1966م)،
بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة مكتبة اآلداب ،د.ط ،القاھرة1991 ،م ،19/4 :وينظر :د .محمد عبد
المطلب ،البالغة العربية قراءة أخرى ،لونجمان ،ط ،1مصر1997 ،م.375 :
[ ]26لسان العرب ،مادة وجد.4770 :
[ ]27ينظر :صحيح البخاري ،ح.1728/4 :5367
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[ ]28صحيح البخاري ،ح.1643/5101:3
[ ]29ينظر :أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261ھ) ،صحيح مسلم ،بيت األفكار الدولية ،الرياض1998 ،م،
ح.576/1: 1449
[ ]30أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ھ) ،المعجم الكبير ،حمدي عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،ط،2
القاھرة1983 ،م.224/23 :
[ ]31اإليضاح بعد اإلبهام :وھو أن يلقى الخبر أوالً على سبيل اإلجمال واإلبهام لتتشوق النفس إلى معرفته ،ثم يأتي بعد
ذلك ما يفسره ويوضحه ليتمكن في النفس فضل تمكن ويحصل به كمال اللذة .ينظر :اإليضاح في علوم البالغة.196 :
[ ]32الخبر االبتدائي :وھو الخبر الخالي من المؤكدات لكون المتلقي خالي الذھن من الحكم الذي يتضمنه .ينظر البالغة
والتطبيق.107 :
[ ]33ينظر ، :تقي الدين ابن دقيق العيد (ت702ھ) ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،أحمد محمد شاكر ،مكتبة السنة،
ط ،1القاھرة1994 ،م.556/2 :
[ ]34حذف اإلكتفاء  :وھو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما مناسبة ،فيحذف أحدھما لداللة األخر عليه لنكتة بالغية:
ينظر :شمس الدين بن محمد النوجي (ت859ھ) ،الشفاء في بديع االكتفاء ،د .محمود حسين أبو ناجي ،دار مكتبة الحياة،
ط ،1بيروت1403 ،ھ .26:
[ ]35ينظر :لسان العرب ،مادة ربب.1549 :
[ ]36ينظر :م.ن ،مادة حجر.782 :
[ ]37النساء :اآلية.23
[ ]38مقتضى الظاهر :ويعني أن يكون الكالم مطابقا ً للواقع ،أو أن تؤدي الجمل والعبارات المعاني التي وضعت ألجلها
دون تأويل .ينظر :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ھ) ،شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ،دار
الفكر ،بيروت.27 :
[ ]39اإليضاح في علوم البالغة.124 :
[ ]40سورة األحزاب :اآلية .36
[]41علي بن عمر الدارقطني (ت385ھ) ،سنن الدار قطني ،شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1بيروت2004 ،م،
ح.461/4 :3796
[ ]42ينظر :محمد بن سعد بن منيع الزھري (ت230ھ) ،كتاب الطبقات الكبير ،د .علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،ط،1
القاھرة2001 ،م.428/1 :
[ ]43التتميم :ھو أن يؤتى في كالم ال يوھم خالف المقصود بفضلة لغرض يرمي إليه المتكلم .ينظر :د .أحمد مطلوب
(ت2018م) ،أساليب بالغية الفصاحة-البالغة-المعاني ،وكالة المطبوعات ،ط ،1الكويت1980 ،م.241 :.
[ ]44جناس االقتضاب :ويسمى الجناس االشتقاقي وھو ما كان فيه اللفظان يجمعهما أصل لغوي واحد .ينظر :جواھر
البالغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي ،المكتبة العصرية ،د.ط ،لبنان1999 ،م.326 :
[ ]45ويسمى السجع :وھو توافق فواصل الجمل في الحرف األخير منها .ينظر :البالغة فنونها وأفنانها.305 :
[ ]46المناسبة ((مرجعها في اآليات ونحوھا إلى معنى رابط بينهما عام وخاص ،عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من
أنواع عالقات التالزم الذھني من السبب والمسبب ،والعلة والمعلول ،وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذاً ببعض)).
20

230

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss2/5
DOI: 10.55384/2790-4237.1015
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss2/5

SajaAl-Douri:
Al-DouriSayings
and Muhammad
Al-Jubouri:
Sayings
of Engagement
Al-Jubouri and
of Engagement
and Marrige
in Narratives
of Mothers of The

أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي (ت911ھ) ،معترك األقران في إعجاز القرآن ،أحمد شمس الدين،
دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1988 ،م.45-44/1:
[ ]47األحزاب :اآلية .36
[ ]48ينظر :السيوطي(ت911ھ) ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مركز ھجر ،ط،1
القاھرة2003 ،م.49/12 :
[]49عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت1379ھ) ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن معال
اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1بيروت2002 ،م.665 :
[ ]50صحيح البخاري ،ح.1639/3 :5089
[ ]51ينظر :محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279ھ) ،سنن الترمذي ،محمد ناصر األلباني ،مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع ،ط ،1الرياض1417 ،ھ.
.600/4 :
[ ]52ينظر :علي بن سلطان محمد القاري(ت1014ھ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،الشيخ جمال عيتاني ،دار
الكتب العلمية ،ط ،1بيروت2002 ،م.603/5 :
[ ]53ينظر :شرف الدين الحسين بن عبد هللا بن محمد الطيبي (ت743ھ) ،الكاشف عن حقائق السنن ،د .عبد الحميد
ھنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط ،1الرياض1997 ،م.2038/6 :
[ ]54ينظر :أبو البقاء الكعبري (ت616ھ) ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،غازي مختار طليمات ،دار الفكر ،ط،1
دمشق1995 ،م.260/1 :
[ ]55المجاز العقلي :إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما لم يكن يسند إليه في أصل الكالم ،على أن يفهم من ھذا اإلسناد
معنى آخر غير المعنى الظاھر ،ويسمى التأويل ،مثل الليلة الساھرة ،أي الليلة التي يُس َه ُر فيها :ينظر :جبّور عبد النور
(ت1991م) ،المعجم األدبي ،دار العلم للماليين ،ط ،1بيروت1979 ،م.237:
[ ]56التحريم :اآلية .١٠
[ ]57محمد متولي الشعراوي (ت1998م) ،تفسير الشعراوي ،مجمع البحوث اإلسالمية ،ط ،1جامعة األزھر1991 ،م:
.4232/7
[ ]58أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303ھ)،سنن النسائي ،حسن عبد المنعم شلبي ،دار المعرفة ،بيروت،
ح.395/5 :53 96
[ ]59ينظر :سنن ابن ماجة.602/1 :
[]60ابن حجر العسقالني (ت852ھ) ،سبل السالم شرح بلوغ المرام  ،محمد بن اسماعيل الصنعاني (ت1182ھ) ،محمد
ناصر األلباني ،مكتبة المعارف ،ط ،1الرياض2006 ،م.928/3 :
[ ]61ينظر :أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت1353ھ) ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،
عبد الوھاب اللطيف ،دار الفكر ،دمشق.243 /4 :
[ ]62ينظر :د .عامر عبد هللا الثبيتي ،أساليب القصر في أحاديث الصحيحين ودالالتها البالغية ،الجامعة اإلسالمية ،ط،1
المدينة المنورة1425 ،ھ.52/1 :
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[ ]63االستفهام التقريري :وھو استفهام يراد مه حمل المخاطب على اإلقرار بمضمون االستفهام إيجابا ً أو نفياً ،ألغراض
مختلفة مثل :إعالم اآلخرين بمضمونه وتأكيده ،أو اإلدانة واللوم ،أو االمتنان وغيرھا .ينظر :أحمد بن عبد النور المالقي
(ت702ھ) ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،أحمد محمد الخراط ،مجمع اللغة العربية ،د.ط ،دمشق1394 ،ھ:
.46
[ ]64اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.273 :
[ ]65د .تمام حسان (ت2011م) ،مناھج البحث في اللغة ،االنجلو المصرية ،د.ط ،القاھرة1990 ،م.164 :
[]66أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت597ھ) ،كشف المشكل من أحاديث الصحيحين ،د .علي حسين البواب ،دار
الوطن ،الرياض.358/4 :
[ ]67سبل السالم.327/3 :
[ ]68صحيح البخاري ،ح.1650/3 :5152
س َرقة)) لسان العرب ،مادة سرق.1998:
[(( ]69السَّرق شِقا ُق الحرير ،وقيل ھو أجوده ،واحدته َ
[ ]70الكاشف عن حقائق السنن.3922/7 :
[ ]71أبو بكر محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربي (ت543ھ) ،أحكام القرآن ،محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،ط ،3بيروت2003 ،م.31/4 :
[ ]72ينظر :د .منال طه الرفاعي ،األساليب اإلنشائية في الحديث النبوي في صحيح البخاري ،دائرة البحوث والدراسات،
ط ،1العراق2015 ،م.66 :
[ ]73ضياء الدين ابن االثير (ت637ھ) ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،د .أحمد الحوفي ود .بدوي طبانة ،دار
نهضة مصر ،ط ،2القاھرة1973 ،م.181/2 :
[ ]74سنن الدارقطني ،ح.323/4 :3533
[ ]75ينظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.269/6 :
[ ]76سنن ابن ماجة ،ح.895/1 :2683
[ ]77فيض القدير.438/6 :
[]78ينظر :معاني النحو,.59/4 :
[ ]79البقرة١٩١ :
[ ]80ينظر :معاني النحو.61/4 :
[]81المائدة :اآلية .١٠٦
[ ]82لسان العرب ،مادة شجر.2199 :
[ ]83ينظر :م .ن ،مادة سلط.2065 :
[ ]84سنن الترمذي ،ح.399/3 :1102
[ ]85عبد الرحمن جالل الدين السيوطي (ت911ھ) ،المزھر في علوم اللغة وأنواعها ،محمد أحمد جاد المولى بك ومحمد
أبو الفضل إبراھيم وعلي محمد البجاوي ،المكتبة العصرية ،د.ط ،بيروت1986 ،م.332/1 :
[ ]86جامع األصول في أحاديث الرسول ،ح .244/11 :8812
[ ]87ابن حجر العسقالني ،فتح السالم شرح عمدة األحكام ،عبد السالم بن محمد العامر.480-479/5 :
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[]88مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ت241ھ) ،شعيب األرنؤوط وعادل مرشد ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1بيروت1997 ،م:
.75/41
[ ]89النساء :اآلية .11
[ ]90ينظر :رضي الدين االستراباذي (ت684ھ) ،شرح الرضي على الكافية ،يوسف حسن عمر ،جامعة قان يونس ،ط،2
بنغازي1996 ،م.72/2 :
[ ]91ينظر :لسان العرب ،مادة مأن.4302 :
[ ]92ينظر :بلوغ المرام من أدلة األحكام ،الحافظ ابن حجر العسقالني (ت852ھ) ،دار الفكر ،ط ،1بيروت1998 ،م،
ح.184 :1016
[ ]93أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458ھ) ،السنن الكبرى ،دائرة المعارف النظامية ،ط ،1حيدر آباد
الدكن1353 ،ھ.290/7 :
[ ]94ينظر :جواھر البالغة في المعاني والبيان والبديع.112 :
[ ]95اإلسراء :اآلية .٩
[ ]96فتح الباري.226/9 :
[ ]97ينظر :محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت1188ھ) ،غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ،محمد عبد
العزيز الخالدي ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1996 ،م.286/2 :
[ ]98ھي الفارعة بنت أسعد بن زرارة اليتيمة التي أوصى بها أبوھا رسول هللا  فزوجها رسول هللا  نبيط بن جابر
األنصاري ،ينظر :عز الدين بن األثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري (630ھ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،علي
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1996 ،م ،214/6 :وينظر :فتح الباري.226/9:
[ ]99صحيح البخاري ،ح.1661/3 :5162
[ ]100صحيح البخاري ،ح.1690/3 :5254
[ ]101األحقاف :اآلية .٧
[ ]102الكشاف.493 /5:
[ ]103ينظر :اإليضاح في علوم البالغة ،38 :وينظر :بهاء الدين السبكي (ت773ھ) ،كتاب عروس األفراح في شرح
تلخيص المفتاح ،د .عبد الحميد ھنداوي ،المكتبة العصرية ،ط ،1بيروت2003 ،م.157/1 :
[ ]104شرح المفصل.70/7 :
[]105جالل الدين عبد الرحمن ابن أبو بكر السيوطي (ت911ھ) ،ھمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،أحمد شمس الدين،
دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1998 ،م.518/1 :
[ ]106ينظر :عروس األفراح.156/1 :
[ ]107سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني (ت275ھ) ،د .محمد بن صالح الراجحي ،بيت األفكار
الدولية ،األردن ،ح.197 :1672
[ ]108صحيح البخاري ،ح.1334/3 :4418
[ ]109عون المعبود شرح سنن أبي داود ،أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي(ت1329ھ) ،عبد الرحمن محمد
عثمان ،مكتبة السلفية ،ط ،2المدينة المنورة1968 ،م.286/6 :
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[ ]110سنن أبي داود.253 :2228 ،
[ ]111ينظر :السنن الكبرى.315/7 :
[ ]112ينظر :جامع األصول في أحاديث الرسول.136-135/4 :
[ ]113البقرة :اآلية .٢٣١
[ ]114الطالق :اآلية .٢
[]115أبو جعفر أحمد بن إبراھيم بن الزبير الثقفي الغرناطي (ت708ھ) ،مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في
توجيه المتشابه اللفظ من آي القرآن ،عبد الغني محمد علي الفارسي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.67/1 :
[]116د .بشار عواد معروف ،المسند الجامع ألحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها األخرى ،دار الجيل ،ط ،1بيروت،
1993م ،ح.834/19 :16735
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